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ﻫــﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴّـﺔ إﻟــﻰ اﻟﻜﺸــﻒ اﻟﻤﺒ ّﻜـﺮ ﻋــﻦ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ،ﻟــﺪى أﻃﻔــﺎل ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ
ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﻟﻠﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ ﻫـﺆﻻء اﻷﻃﻔـﺎل،
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ .و ّ
واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور :اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﻴّﺔ ،واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ،واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳّﺔ اﻟﺤﺮﻛﻴّﺔ.
ﻃﺒﻘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴّﻨﺔ ﺑﻠﻐﺖ  365ﻃﻔﻞ وﻃﻔﻠﺔ ﻣﻦ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّـﺔ واﻟﺨﺎّﺻـﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴّـﺔ
وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أ ّن ﻣﻌ ّﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ﻟﺪى أﻃﻔـﺎل اﻟﺮوﺿـﺔ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂّ .
اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠّﻢ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺔ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  ،%6وأ ّن ﻣﻌ ّﺪل اﻷﻃﻔﺎل ّ
ﻣﺴﻘﻂ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  ،%13.2وأﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻳﻀﺎً إﻟﻰ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴّﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ،ﺗُﻌﺰى ﻟﻤﺘﻐﻴّﺮ اﻟﻨﻮع ﻟﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﺬﻛﻮر ،وﻓـﻲ ﻣﺘﻐﻴّـﺮ اﻟﺒﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ﻟﺼـﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻟﻤﻴّﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ ،ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺘﺸﺎر ،أﻃﻔﺎل ،اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ،
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن.

*ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ،ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن.
**ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ،ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن.
*** ﻣﺸﺮﻓﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ ،وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن.
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Prevalence Rate of the Developmental Disabilities among
Omani Children according to Gender and Educational
Program
Dr. Ali Mahdi Kazem
Dr. Sahar El Shourbagi
Tharaya Saif Ali Al Mamari
Sultanate of Oman
Abstract
The present study aimed to early identify the developmental
isabilities among kindergarten kids in Muscat. To achieve the
aim of the study, the researchers used the developmental
disabilities Inventory which has three axes: cognitive disabilities,
linguistic disabilities and visual motor disabilities. The sample of
the study was 365 children from kindergarten in Muscat.
Findings indicated that the rate of spreading developmental
disabilities of the sample reaches 6% and the rate of children who
has risk of learning disabilities reaches 13.2%.The results also
mentioned that there were statistically significant differences in
the rate of spreading evelopmental disabilities due to the type
variable in favour of the males. Also, there were significant
differences in the educational program variable in favour of
international schools.
Keywords: Developmental disabilities, learning disabilities,
prevalence rate, Children, early identification, Oman.

ﻤدى اﻨﺘﺸﺎر اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸطﻔﺎل اﻝﻌﻤﺎﻨﻴﻴن ..................................د .ﻜﺎظم –د .اﻝﺸورﺒﺠﻲ – أ اﻝﻤﻌﻤرﻴﺔ

 -1ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﳍﺎﻣـﺔ ،ﻧﻈـﺮاً ﻟﺘﺰاﻳـﺪ أﻋـﺪاد اﻟﻄـﻼب ذوي ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠّﻢ ،وﻣـﺎ
ﻳُﻌﺪ ﳎﺎل ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠّﻢ ﻣـﻦ اﳌﻴـﺎدﻳﻦ ّ
ﻳﱰﺗّﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴّﺔ ﻋﻠﻰ اﺘﻤﻊ واﻟﻔﺮد وأﺳﺮﺗﻪ ،ﺟﺮاء ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﲢﻮل ﺑـﲔ اﻟﻔـﺮد وﻣـﺎ
اﻫﺘﻤﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻳﺘﻌﻠّﻤﻪ؛ ﺣﻴﺚ ّأﺎ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ وﺗﻜﻴﻔﻪ ﻣﻊ ﳎﺘﻤﻌﻪ )ﻋﻮاد .(2009 ،ﻟﺬﻟﻚ ّ
ﻫــﺆﻻء اﻟﻄــﻼب ،وﻋﻤــﻞ دراﺳــﺎت ﻣﺴــﺤﻴّﺔ ﳌﻌﺮﻓــﺔ أﻋــﺪادﻫﻢ ،ﻓﻔــﻲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴّـﺔ ﺑﻠﻐــﺖ ﻧﺴــﺒﺔ
اﻟﻄﻼب ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ  ،(Cortiella &Horowitz, 2014) %12وﰲ اﳌﻤﻠﻜـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة
ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴّﺔ ) (2011ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻮاﱄ  %21ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﻠّﻢ (Emerson et
) ،al, 2012وأﺷــﺎرت ﺑﻌــﺾ اﻟﺪراﺳــﺎت اﳌﺴــﺤﻴّﺔ ﰲ اﻟــﻮﻃﻦ اﻟﻌــﺮﰊ أ ّن ﻧﺴــﺒﺔ اﻧﺘﺸــﺎر ﺻــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ ﰲ
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌـﺮﰊ ﺑـﲔ ) %46-13ﻋـﻮاد(2009 ،؛ أﻣـﺎ ﻋﺎﳌﻴّـﺎً ﻓـﺈ ّن اﻟﻨّﺴـﺒﺔ اﳌﻌﺘﻤـﺪة ﻻﻧﺘﺸـﺎر ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠّﻢ
ﻫﻲ ) %3-2ﺎء.(2009 ،
اﳌﻬﻤ ـﺔ
ـﺘﻢ اﻟﺪراﺳــﺔ اﳊﺎﻟﻴّـﺔ ﺑﻘﻀــﻴّﺔ اﻟﻜﺸــﻒ اﳌﺒ ّﻜـﺮ ﻋــﻦ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ ّ
وـ ّ
اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ،وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟـﱵ أوﺻـﻲ ـﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﳌﺨﺘﺼـﲔ ﰲ ﻋﻠـﻢ
ﻟﻸﻃﻔﺎل ّ
اﻟـﻨﻔﺲ واﻟﱰﺑـﻮﻳﲔ واﻷﻃﺒـﺎء واﻟﻌﻠﻤــﺎء ،ﺣﻴـﺚ ّأـﻢ وﺛﻘـﻮا أﳘﻴّـﺔ اﻟﺴـﻨﻮات اﻷوﱃ ﻟﻠﻄﻔـﻞ ﻣﻨــﺬ اﻟـﻮﻻدة ﺣـﱴ ﻋﻤــﺮ
ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ،وذﻛﺮوا أﻧّﻪ إذا ﻛـﺎن ﻫﻨـﺎك ﺧﻄـﺮ ﻟﻠﺘﻌ ّـﺮض ﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠّﻢ ﳍـﺆﻻء اﻷﻃﻔـﺎل ﻓـﺈ ّن ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠـﺔ
اﳌﺒ ّﻜـﺮة ﻫـﻲ اﻷﻛﺜـﺮ ﺣﺴﺎﺳـﻴّﺔ (Lerner, Lowenthal & Egan, 2003; McNulty,
).2006
ﻓﺎﻟﻜﺸـﻒ اﳌﺒ ّﻜـﺮ ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧﻪ أن ﻳﺰودﻧـﺎ ﺑﺄﺳﺎﺳـﻴّﺎت ﻟﻠـﺘﻌﻠّﻢ ﻻﺣﻘـﺎً ،وﳝﻜـﻦ أن ﺗﺒـﲎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﲡـﺎرب ﻧﺎﺟﺤـﺔ
ﻟﻸﻃﻔـﺎل اﳌﻌﺮﺿـﲔ ﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠّﻢ ،وﻛﻠﻤـﺎ ﻛـﺎن اﻟﻜﺸــﻒ ﻋـﻦ ﻫـﺆﻻء اﻷﻃﻔـﺎل ﻣﺒ ّﻜـﺮاً ،ﻛﺎﻧـﺖ ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﻓﺮﺻــﺔ
ـﺪﺧﻞ اﳌﺒ ّﻜـﺮ (Peltzman,
ﻛﺒـﲑة ﻹﻣﻜﺎﻧﻴّـﺔ ﺗﻄـﻮﻳﺮ ﻣﻬـﺎراﻢ اﻷﻛﺎدﳝﻴّـﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﺗﺒـﺎع اﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘ ّ
).1992; Soyfer, 1998; Steel, 2004
 -2ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﺸﲑ إﺣﺼﺎﺋﻴّﺎت وزارة اﻟﱰﺑﻴّﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤـﺎن ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﺪراﺳـﻲ ) (2014/2013إﱃ أ ّن أﻋـﺪاد
اﻟﻄــﻼب ذوي ﺻــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ ﰲ اﳊﻠﻘــﺔ اﻷوﱃ ﺑﺴــﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤــﺎن ﺑﻠﻐــﺖ  12879ﻃﺎﻟﺒ ـﺎً وﻃﺎﻟﺒــﺔ ،وﻣﻘﺎرﻧــﺔ
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ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﳊﻠﻘﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ 122181ﻃﺎﻟﺒﺎً ،ﻓﺈ ّن ﻫﺬا
اﻟﻌﺪد ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻮاﱄ  %10.5ﻣـﻦ أﻋـﺪاد اﻟﻄـﻼب وﻫـﻲ ﻧﺴـﺒﺔ ﻛﺒـﲑة ﻻ ﻳﺴـﺘﻬﺎن ـﺎ ،وﻣـﺎ ﻳﱰﺗّـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ
اﻷﻋــﺪاد ﻣــﻦ ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎدﻳّـﺔ ﰲ ﺗﺄﻫﻴــﻞ اﳌﻌﻠّﻤــﲔ ،وإﻋــﺪاد ﻏــﺮف ﻟﻠﻤﺼــﺎدر وﺗﺰوﻳــﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻣــﻦ
أﺟــﻞ ﻫــﺆﻻء اﻟﻄــﻼب )اﳌﺪﻳﺮﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠـﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ2014 ،؛ اﳌﺪﻳﺮﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄــﻴﻂ وﺿــﺒﻂ اﳉــﻮدة،
.(2014
ـﺚ ُﳛـ ﻮل اﻟﻄـﻼب وﻫـﻢ ﰲ اﻟﺼـﻒ
وﻳﺘﺄﺧﺮ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻄﻼب إﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ،ﺣﻴ ُ
ّ
اﻟﺜﺎﱐ ،وﻗﺪ ﻻ ُﳛ ﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ إﱃ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺣﱴ اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ،وﻗﺪ ﻳﺆدي ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺧﲑ إﱃ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت
اﻟﻄّﺎﻟﺐ وﻳﺰﻳﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﺜﺮﻩ اﻟﺪراﺳﻲ.
وﻣـﻦ ﺧـﻼل ﲡﺮﺑـﺔ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﳌﻴــﺪان ﻻﺣﻈـﻮا اﻷﻋـﺪاد اﻟﻜﺒـﲑة ﻣــﻦ اﻟﻄـﻼب ،اﻟـﺬﻳﻦ ُﳛ ّﻮﻟـﻮن إﱃ ﻣﻌﻠّﻤــﺔ
اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ ﻛــﻞ ﻋــﺎم ،وﻣــﺎ ﻳﱰﺗّـﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺪ ﻳُﺒــﺬل ،ووﻗــﺖ ﻳﻔــﲎ ﰲ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻫــﺆﻻء اﻟﻄــﻼب
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ واﻷﻛﺎدﳝﻴّﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.
وﰲ دراﺳ ــﺔ اﺳ ــﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻗ ــﺎم  ــﺎ ﻓﺮﻳ ــﻖ اﻟﺒﺤ ــﺚ اﳊ ــﺎﱄ ،وﺟ ــﺪوا أ ّن اﻟﺮوﺿ ــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴّ ـﺔ ﰲ اﻟﺴ ــﻠﻄﻨﺔ ﻧﺴ ــﺒﺘﻬﺎ
ـﺪل ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪم
ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮاﱄ  %2.9ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺮوﺿﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴّﺔ واﳋﺎﺻﺔ ،وﻫﺬا ﻋـﺪد ﻗﻠﻴـﻞ ﺟـﺪاً وﻫـﻮ ﻳ ّ
اﳋﺎﺻﺔ ،ﻛﻤـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ وزارة اﻟﱰﺑﻴّﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮ ،واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت ّ
ّ
ﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺮوﺿﺔ ،اﻟﱵ اﻧﺘﺴﺐ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻔـﻞ واﳌﺪرﺳـﺔ اﻟـﱵ اﻧﺘﻘـﻞ إﻟﻴﻬـﺎ ،وﻋـﺪم
وﺟــﻮد ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻜﺸــﻒ اﳌﺒ ّﻜ ـﺮ ﻋــﻦ اﻷﻃﻔــﺎل ذوي ﺻــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّــﺔ ﰲ اﻟﺮوﺿــﺎت ،ﻟــﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺘــﻮﻓﺮ ﻣﻘــﺎﻳﻴﺲ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋـﻦ ﻫـﺆﻻء اﻷﻃﻔـﺎل ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠـﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـّﺔ ،وﻻ ﺗﻮﺟـﺪ ﺑـﺮاﻣﺞ ﺗـﺪرﻳﺐ ﻟﺘﺄﻫﻴـﻞ اﳌﻌﻠّﻤـﺎت ﰲ
ّ
اﻟﺮوﺿﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﰲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن.
وﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ ﺟـﺎءت اﻟﻔﻜـﺮة اﻟﺒﺤﺜﻴّـﺔ ﻟﻠﺪراﺳـﺔ اﳊﺎﻟﻴّـﺔ ،وذﻟـﻚ ﺑﺎﻟﻜﺸـﻒ اﳌﺒ ّﻜـﺮ ﻋـﻦ ﻣﻌـﺪﻻت اﻧﺘﺸــﺎر
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ﻟﺪى أﻃﻔـﺎل ﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ اﳌﺪرﺳـﺔ ،واﻟـﱵ ﺗﻌﺘـﱪ أﺳﺎﺳـﺎً ﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠًﻢ ﻻﺣﻘـﺎً وذﻟـﻚ ﻟﺘﺰوﻳـﺪ
اﳌﺴ ــﺆوﻟﲔ ﲟﻌﻠﻮﻣ ــﺎت ﻛﻤﻴّ ـﺔ ﺗﺴ ــﺎﻋﺪ ﰲ إﻋ ــﺪاد ﺧﻄ ــﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠّ ـﺐ ﻋﻠ ــﻰ اﳌﺸ ــﻜﻠﺔ ،وﻟ ــﺘﻼﰲ اﻷﻋ ــﺪاد اﻟﻜﺒ ــﲑة ﻣ ــﻦ
اﶈﻮﻟﲔ إﱃ اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ،ﺣﻴـﺚ أ ّﻛـﺪت اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺿـﺮورة اﻟﻜﺸـﻒ اﳌﺒ ّﻜـﺮ ﻋـﻦ اﻷﻃﻔـﺎل
اﻟﻄﻼب ّ
ﰲ رﻳــﺎض اﻷﻃﻔــﺎل ،وأﳘﻴﺘــﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﺣــﱴ ﻻ ﻳﻔﺸــﻞ دراﺳــﻴﺎ ،ﻓﻜﻠّﻤــﺎ ﰎّ اﻛﺘﺸــﺎﻓﻪ ﻣﺒﻜ ـﺮاً ﻛــﺎن ﻋﻼﺟــﻪ
أﺳـﺮع وأﻗ ّـﻞ ﺗﻜﻠﻔـﺔ & (Catts, 1991; Peltzman, 1992; Soyfer, 1998; Jenkins
. 2002; Steel, 2004) &O’Connor,
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وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘ ّﺪم ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴّﺔ ﰲ اﻟﺴﺆال اﻵﰐ:
ﻣﺎ ﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﲔ وﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑي اﳉﻨﺲ واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ؟
 -3أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 -1-3ﻣﺎ ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ﻟﺪى أﻃﻔﺎل اﻟﺮوﺿﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ؟

 -2-3ﻫــﻞ ﺗﻮﺟــﺪ ﻓــﺮوق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴّﺔ ﰲ اﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّ ـﺔ ﻟــﺪى أﻃﻔــﺎل اﻟﺮوﺿــﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈ ــﺔ
ﻣﺴﻘﻂ ﺗًﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﻟﻨﻮع )ذﻛﺮ أو أﻧﺜﻰ(؟

 -3-3ﻫــﻞ ﺗﻮﺟــﺪ ﻓــﺮوق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴّﺔ ﰲ اﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّ ـﺔ ﻟــﺪى أﻃﻔــﺎل اﻟﺮوﺿــﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈ ــﺔ
ﻣﺴﻘﻂ ﺗّﻌﺰى ﳌﺘﻐﲑ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ )أﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ ،ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻋﺎﳌﻲ ،ﺣﻜﻮﻣﻲ(؟

 -4أﻫﻤﻴّﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻜﻤــﻦ أﳘﻴّـﺔ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ ﰲ أﳘﻴّـﺔ اﳌﻮﺿــﻮع اﻟــﺬي ﺗﺘﻨﺎوﻟــﻪ؛ ﻻﺳــﻴﻤﺎ أ ّن ﺻــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ ﰲ ﺗﺰاﻳــﺪ
ﻣﺴــﺘﻤﺮ ،وﻗــﺪ ﺳــﺒﻖ اﻟﺘﻮﺿــﻴﺢ ﰲ اﳌﻘ ّﺪﻣــﺔ ﻋــﻦ ﻧﺴــﺐ اﻧﺘﺸــﺎر ﺻــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ ﰲ اﻟــﺪول اﳌﺘﻘ ّﺪﻣــﺔ وﰲ اﻟــﻮﻃﻦ
اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم ،وﰲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ،وﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴّﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ:
 -1-4أول دراﺳﺔ ﰲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن -ﻋﻠﻰ ﺣ ّﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ-ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ اﳌﺒ ّﻜﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ
ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﰲ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل.
اﳌﻬﺘﻤ ـﲔ ﺑﺎﻷﻃﻔــﺎل ﲟﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﻟــﺪى
 -2-4ﺗﻌﺘــﱪ ﻣﺮﺟﻌ ـﺎً ﰲ اﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺗــﺰود ّ
أﻃﻔــﺎل اﻟﺮوﺿــﺔ ﰲ ﺳــﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤــﺎن ﰲ ﻛـ ّـﻞ ﺑﻌــﺪ ﻣــﻦ أﺑﻌــﺎد اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ،وﺣﺴــﺐ ﻣﺘﻐـ ّـﲑات

اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺒ ّﻜﺮ وإﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻼﺟﻴّﺔ.
اﻟﺪراﺳﺔ؛ ﻟﺘﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ دراﺳﺎت ﻻﺣﻘﺎً ﰲ ّ
 -3-4ﺗ ــﺰود اﳌﺴـ ـﺆوﻟﲔ ﲟﻌﻠﻮﻣ ــﺎت ﻛﻤﻴّـ ـﺔ ﻋ ــﻦ اﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـ ـﺔ ،اﻟ ــﱵ ﺗﻨ ــﱮء ﺑﺘﻌ ــﺮض اﻷﻃﻔ ــﺎل ﳋﻄ ــﺮ
ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻻﺣﻘﺎً ،وﻣﺎ ﻳﱰﺗّﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺎدﻳّﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻣـﻦ

ﻴﺌﺔ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ :اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﲡﻬﻴﺰ اﳌﺒﲎ ،وﺗﺰوﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ ،واﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴّﺔ،

واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠّﻤﲔ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.
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 -4-4ﺳــﻮف ﺗﺴــﺎﻋﺪ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ اﳌﻌﻠّﻤــﺎت ﰲ اﻛﺘﺸــﺎف اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﰲ وﻗــﺖ ﻣﺒﻜــﺮ ،وذﻟــﻚ
ﻟﻌﻤﻞ ﺧﻄﻂ ﻋﻼﺟﻴّﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر إﱃ أن ﻳﺼﻞ اﻟﻄﻔﻞ إﱃ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ.

ـﺰود وﱄ اﻷﻣ ــﺮ ﲟﺆﺷ ـﺮات ﻟﻠﺼ ــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّ ـﺔ ﻟ ــﺪى أﺑﻨ ــﺎﺋﻬﻢ ﻻﻛﺘﺸ ــﺎﻓﻬﺎ ﻣﺒ ّﻜ ـﺮاً ،وﳏﺎوﻟ ــﺔ
 -5-4ﺳ ــﻮف ﺗ ـ ّ
اﻟﺘﻐﻠًﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻮن واﻟﻌﻼج ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ.

ـﺪﺧﻞ ﻣﺒﻜــﺮ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻘﻠﻴــﻞ اﻷﻋــﺪاد اﶈﺎﻟــﺔ إﱃ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺻــﻌﻮﺑﺎت
 -6-4ﺗﺴــﺎﻫﻢ ﰲ إﻋــﺪاد ﺑ ـﺮاﻣﺞ ﺗـ ّ
اﻟﺘﻌﻠًﻢ.
 -5أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ
ﺪف اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴّﺔ إﱃ:
 -1-5اﻟﻜﺸــﻒ اﳌﺒ ّﻜ ـﺮ ﻋــﻦ ﻣــﺪى اﻧﺘﺸــﺎر اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﻟــﺪى أﻃﻔــﺎل ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ اﳌﺪرﺳــﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈــﺔ
ﻣﺴﻘﻂ.

 -2-5ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻟﻔـﺮوق ﰲ ﻣﺘﻮﺳــﻄﺎت اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﻟــﺪى أﻃﻔـﺎل ﻣـﺎ ﻗﺒــﻞ اﳌﺪرﺳـﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈـﺔ ﻣﺴــﻘﻂ
وﻓﻖ ﻣﺘﻐﲑي اﻟﻨﻮع ،واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.

 -6ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت:
 1-6اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒ ّﻜﺮ:
اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠّﻢ
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴّﺔ إﺟﺮاءات ﻓﺮز وﺗﺼﻔﻴﺔ ،ﺪف إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻃﻔﺎل ّ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ﻟﺪى أﻃﻔﺎل ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﺔ.
 2-6اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ:
ﺑﺄﺎ اﺿﻄﺮاب أو ﻗﺼﻮر ﰲ واﺣـﺪة أو أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ اـﺎﻻت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ اﻟﺜﻼﺛـﺔ :اﻟﻨﻤـﻮ
ﺗﻌﺮف اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ّ
اﳌﻌﺮﰲ وﻳﺸﻤﻞ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ،اﻹدراك ،واﻟﺘﺬ ّﻛﺮ ،واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﺼﺮي اﳊﺮﻛﻲ ،وﳕﻮ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻫﻲ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ
ﺻــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ )ﳏﻤــﺪ-2005 ،ب( ،وﰲ اﻟﺪراﺳــﺔ اﳊﺎﻟﻴّ ـﺔ ﻓــﺈ ّن اﻷﻃﻔــﺎل اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻌــﺎﻧﻮن ﻣــﻦ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت
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ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﻢ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ،ﳑﻦ وﺻﻠﺖ درﺟﺎﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ،ﻫﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ّ
إﱃ ﺣﻮاﱄ  % 70ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً أو أﻛﺜﺮ.
 3-6أﻃﻔﺎل ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻫﻢ أوﻟﺌﻚ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺮﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ،واﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ 6-4ﺳﻨﻮات ،وﻳﻘﺼـﺪ ـﻢ ﰲ
اﻟﺪراﺳــﺔ اﳊﺎﻟﻴّ ـﺔ أﻃﻔــﺎل اﻟﺼــﻒ اﻟﺜــﺎﱐ ﺑﺎﻟﺮوﺿــﺔ ﰲ اﳌــﺪراس اﳋﺎﺻــﺔ وأﻃﻔــﺎل اﻟﺼــﻒ اﻟﺘﻤﻬﻴــﺪي ﰲ اﳌــﺪارس
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
 4-6اﻷﻃﻔﺎل ذوي اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ
ﻫﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌـﺪل  %70ﻓﻤـﺎ ﻓـﻮق أو  94درﺟـﺔ ﻓﻤـﺎ ﻓـﻮق ﰲ ﻗﺎﺋﻤـﺔ اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ
اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴّﺔ.
 5-6اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ
ﻫــﻢ اﻷﻃﻔــﺎل اﳊﺎﺻــﻠﲔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺪل ﻳـﱰاوح ﺑــﲔ  %50إﱃ  %70أو اﳊﺎﺻــﻠﲔ ﻋﻠــﻰ  94-66درﺟــﺔ ﰲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن.
 -7اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
ﺗﺒﻨّـ ـﺖ اﻟﺪراﺳ ــﺔ اﳊﺎﻟﻴّـ ـﺔ اﳌ ــﺪﺧﻞ اﳌﻌ ــﺮﰲ ،أو اﻟﻨﻈﺮﻳـّ ـﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴّـ ـﺔ ﻟﺘﻔﺴ ــﲑ اﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـ ـﺔ ﻟ ــﺪى أﻃﻔ ــﺎل
ـﺘﻢ ـﺎ ﺗﻨﻈــﻴﻢ اﻷﻓﻜـﺎر ،وﲢﺴـﻴﻨﻬﺎ ﺑﻔﻌــﻞ
اﻟﺮوﺿـﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر أ ّن اﻟﺘﻄـﻮر اﻟــﺬﻫﲏ اﳌﻌـﺮﰲ ﻟﻠﻄﻔـﻞ ﻫـﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟـﱵ ﻳ ّ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻔﺮدﻳّﺔ اﻟﱵ ﳚﺮﻳﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ .وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﳌﻌﺮﰲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ ﻋﺎﻣﻠﲔ
ﺑﺄـﺎ ذات ﳏﺘــﻮى ﻣﺘﻐـ ّـﲑ ووﻇﻴﻔــﺔ ﺛﺎﺑﺘـﺔ
أﺳﺎﺳــﻴﲔ ﳘــﺎ :اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴّـﺔ واﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ اﻟﺬﻫﻨﻴّـﺔ ،وﺗﺘﻤﻴــﺰ اﻟﺒــﲎ اﳌﻌﺮﻓﻴّـﺔ ّ
)ﳏﻤﺪ.(2006 ،
واﻟﻮﻇ ــﺎﺋﻒ اﻟﺬﻫﻨﻴ ــﺔ ﻫ ــﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ــﺎت أو ﻃ ــﺮق ﻟﻠﺘﻨﻈ ــﻴﻢ ﻣﻮﺟ ــﻮدة ﻟ ــﺪى اﻟﻄﻔ ــﻞ ،ﺗ ــﻨﻈّﻢ ﻋﻤﻠﻴ ــﺔ اﺳ ــﺘﺠﺎﺑﺘﻪ
ﻟﻠﻤﻮاﻗـﻒ واﳋـﱪات ،وﺗــﺘﺤ ّﻜﻢ ﰲ ﺗﻔﻜـﲑﻩ وﺗﻮﺟـﻪ ﺳــﻠﻮﻛﻪ ،وﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت ﺗﺸــﻤﻞ اﻻﻧﺘﺒـﺎﻩ واﻹدراك واﻟــﺬاﻛﺮة،
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وﻋﻤﻠﻴــﺎت ﲣــﺘﺺ ﺑﺎﻟﺴــﻤﻊ واﻹﺑﺼــﺎر واﳊﺮﻛــﺔ ،ﻓــﺄي اﺿــﻄﺮاب ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت ﺳــﻮف ﻳــﺆﺛّﺮ ﰲ اﻛﺘﺴــﺎب
اﳋﱪات ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺆﺛّﺮ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻟﺒﲎ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ )اﻟﻌﻠﻮان.(2008 ،
ﻓﺤﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳّﺔ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ :إ ّن اﻟﻄﻔﻞ ﳛﺎول إﺿﺎﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻟﺒﻨﺎﺋﻪ اﳌﻌﺮﰲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﱪاﺗـﻪ ،ﻟﻜـﻲ ﺗﺴـﺎﻋﺪﻩ ﰲ
ﻓﻬﻢ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ،وأ ّن اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻌـﺮﰲ ﻫـﻮ ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ ﺳﻠﺴـﻠﺔ ﻣـﻦ اﺧـﺘﻼل اﻟﺘـﻮازن ،ﰒّ إﻋﺎدﺗـﻪ أﺛﻨـﺎء اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ
ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﱵ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﳌﻮاءﻣﺔ .ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﻄﻔـﻞ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﺑﺘﻐﻴـﲑ ﺧﺼـﺎﺋﺺ
اﳌﻮﻗــﻒ أو اﳋــﱪة اﻟــﱵ ﺗﻌﱰﺿــﻪ ،ﲟــﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣـﻊ اﻟﺒــﲎ اﳌﻌﺮﻓﻴّـﺔ اﻟــﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬــﺎ ،أﻣــﺎ ﰲ اﳌﻮاءﻣــﺔ ﻓــﺈ ّن اﳌــﺘﻌﻠﻢ ﻳﻘــﻮم
ﺑﺘﻐﻴﲑ ﳐﺰوﻧﻪ وﺧﱪاﺗﻪ ،وﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﻪ ﻛﻲ ﺗﻼﺋﻢ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ أو ﻳﺸﺎﻫﺪﻩ.
وﻫﻨﺎ ﺗﻘﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ،ﺣﻴﺚ أ ّﻢ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﱃ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﱵ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﳌﻮاءﻣﺔ،
ﳕﻮﻩ.
اﻟﻠﺘﲔ ﻳﺼﻞ ﻤﺎ اﻟﻄﻔﻞ إﱃ ّ
ﻗﻤﺔ ّ
 1-7اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ:
ﳕﻮﻩ ﺑﺄرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﳕﺎﺋﻴّﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ:
ﳝﺮ اﻟﻄﻔﻞ أﺛﻨﺎء ّ
ّ
• ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺲ اﻟﺤﺮﻛﻴّﺔ  Sensor Motor Stageوﲤﺘﺪ ﻣﻨﺬ اﳌﻴﻼد وﺣﱴ ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ.
• ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴّﺎت  The Preoperational Stageوﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺳﻦ ﻋﺎﻣﲔ
وﺣﱴ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻮام وﺗﻀﻢ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﻓﺮﻋﻴﺘﲔ.
• ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴّﺎت  Operational Stageو ﺗﺴﺘﻤﺮ إﱃ اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ.
• اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴّﺔ  Formal Operational Stageوﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة.
ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲤﻬ ّﺪ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ،وإذا
وﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳّﺔ إ ّن اﻷﻓﺮاد ﲨﻴﻌﻬﻢ ﳝّﺮون ﺑﻨﻔﺲ اﳌﺮاﺣﻞّ ،
ﺣﺪث ﻗﺼﻮر ﰲ أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ،ﺳﻮف ﺗﺆﺛّﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻼﺣﻘﺔ ،وﻋﻠﻰ أداء اﻟﻔﺮد ﺑﻨﻔﺲ اﳌﺮﺣﻠﺔ
)اﻟﻌﻠﻮان2008 ،؛ ﳏﻤﺪ.(2006 ،
واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ،ﺗﻌـ ّﺪ ﻣﺆﺷـﺮات ﻟﻠﺘﻨﺒـﺆ ﺑﻘﺼـﻮر أﺣـﺪ اﳉﻮاﻧـﺐ
اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ،اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳـﺒﺒﺎً ﰲ ﺻـﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠّﻤـﻪ ﰲ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ .وﻣـﻦ ﻫـﺬا اﳌﻨﻄﻠـﻖ ﳝﻜـﻦ أن ﻧﺒـﺪأ ﻣﻨـﺬ ﻣﺮﺣﻠـﺔ
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اﻟﺮوﺿــﺔ ،وﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﺴــﻦ اﳌﺒ ّﻜـﺮة ﻣــﻦ ﺣﻴــﺎة اﻟﻄﻔــﻞ ،ﰲ ﲢﺪﻳــﺪ ﻣﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺎت ،ﻟﻠﻜﺸــﻒ اﳌﺒﻜــﺮ ﻋــﻦ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻹﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻼﺟﻴّﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﳏﻤﺪ.(2006 ،
 2-7اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒ ّﻜﺮ Early Identification
وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺢ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺎت ﻣﻌﻴّﻨﺔ أو ذات
ﺧﺎﺻ ـﺔ .وﻳﻘﺼــﺪ ــﺎ ﺗﻠــﻚ اﶈــﺎوﻻت اﻟــﱵ ﺗﺒــﺬل ﺑﻘﺼــﺪ ﲢﺪﻳــﺪ ﺑﻌــﺾ اﳌﺘﻐـ ّـﲑات ﰲ اﻟﻔــﺮد واﻟﺒﻴﺌــﺔ ،ﳑــﺎ
ﻃﺒﻴﻌــﺔ ّ
ﻳﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻨﺒــﺆ ﺑﺎﻟﻮﺿــﻊ اﻟﻨﻤــﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔــﺮد ﰲ اﳌﺮاﺣــﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ .وإن اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﺌــﺔ ﻣــﻦ اﻷﻃﻔــﺎل ﰲ
ـﺘﻢ
ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﻣ ــﺎ ﻗﺒ ــﻞ اﳌﺪرﺳــﺔ ﻓ ــﻦ ﻣ ــﻦ ﻓﻨــﻮن اﻻﺗﺼ ــﺎل ،ﻻ ﲡﻴ ــﺪﻫﺎ إﻻ اﻷﻣــﻢ
ّ
اﳌﺘﺤﻀ ـﺮة اﻟ ــﱵ ــﺘﻢ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬ ــﺎ ،وﻳ ـ ّ
اﺳﺘﺨﺪام إﺣﺪى أدوات اﻟﻜﺸﻒ ،ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل )ﻋﻮاد.(2009 ،
وﺗﺸــﲑ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟــﱵ أﺟﺮﻳــﺖ ﰲ ﳎــﺎل اﻟﻜﺸــﻒ اﳌﺒ ّﻜ ـﺮ ﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ ،أ ّن اﻷﻋ ـﺮاض اﻷوﱃ
ـﺄﺧﺮ اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﻠﻐــﻮي
ﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ ،ﺗﺘﻀــﺢ ﻣﻨــﺬ اﻟﺴــﻨﻮات اﻷوﱃ ﻗﺒــﻞ اﳌﺪرﺳــﺔ ،وﺗﺒــﺪو ﻫــﺬﻩ اﻷﻋـﺮاض ﰲ ﺗـ ّ
واﳌﻌــﺮﰲ واﻻﻧﺘﺒــﺎﻩ ،وﻳﺼــﺎﺣﺒﻬﺎ ﺿــﻌﻒ ﰲ اﻟﺘﻔــﺎﻋﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺘﻮاﺻــﻞ واﳌﻬــﺎرات اﳊﺮﻛﻴـﺔ .وإ ّن اﻟﻜﺸــﻒ
ـﺘﻢ ﰲ اﳌﺮﺣﻠـﺔ اﳌﺒﻜـﺮة ﻣـﻦ ﻋﻤـﺮ اﻟﻄﻔـﻞ ،ﳑـﺎ
اﳌﺒﻜﺮ ﻳﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﻌﺮﻓـﺔ أﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘـﺪﺧﻞ اﳌﺒ ّﻜـﺮ ،اﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ أن ﺗ ّ
اﻟﻘﻮة ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ ،وﻳﻌﺎﰿ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻀﻌﻒ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻤﻞ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل وﻻ ﺘﻢ ﻢ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻳﺪﻋﻢ ﺟﻮاﻧﺐ ّ
ﺑــﺬﻟﻚ ﻧﺴــﺎﻫﻢ ﰲ ﻴﺌــﺔ اﻷﺳــﺒﺎب ﻟﻨﻤــﻮ ﻫــﺆﻻء اﻷﻃﻔــﺎل ،ﲢــﺖ ﺿــﻐﻂ اﻹﺣﺒﺎﻃــﺎت اﳌﺴــﺘﻤﺮة واﻵﺛــﺎر اﳌــﺪﻣﺮة
ﻟﻠﺸﺨﺼـﻴﺔ ،وﺟﻌﻠﻬــﻢ ﻳﻌﻴﺸـﻮن ﻋﻠــﻰ ﻫــﺎﻣﺶ اﺘﻤـﻊ ،وﻳﻌــﺪ اﻟﺘﻌـﺮف اﳌﺒ ّﻜـﺮ ﻋﻠــﻰ ذوي ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ ﲢــﺪﻳّﺎً
وﻳﺘﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﺔ أو ﺧﻼل اﻟﺼﻔﻮف اﻷوﱃ )اﻟﻔﻘﻲ.(2005 ،
ﻛﺒﲑاً ﻟﻸﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ّ
وﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ،واﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ اﳌﺒ ّﻜﺮ
ﻋــﻦ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﻟــﺪى أﻃﻔــﺎل ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ اﳌﺪرﺳــﺔ دراﺳــﺔ ﻋـﻮاد ) ،(1994اﻟــﱵ ﺗﻨﺎوﻟــﺖ اﳉﺎﻧــﺐ اﳌﻌــﺮﰲ
واﻟﻠﻐ ــﺔ واﳉﺎﻧ ــﺐ اﻟﺒﺼ ــﺮي اﳊﺮﻛ ــﻲ ،وأﺳ ــﻔﺮت ﻧﺘ ــﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳ ــﺔ إﱃ أ ّن ﻧﺴ ــﺒﺔ اﻧﺘﺸ ــﺎر اﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴ ــﺔ ﺑ ــﲔ
اﻷﻃﻔـﺎل ﻫـﻲ أﻛﺜـﺮ أﻧـﻮاع اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ،وأن ﻧﺴــﺒﺔ اﻧﺘﺸـﺎر اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﻟـﺪى اﻟـﺬﻛﻮر أﻛﺜـﺮ ﻣــﻦ
اﻹﻧﺎث.
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 3-7أﻫﻤﻴّﺔ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒ ّﻜﺮ
ﻌﺮﺿﲔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻻﺣﻘﺎً،
إ ّن ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﳌ ّ
وﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ،وﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﻬﻢ ،ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،وﲢﺴﲔ ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ ).(McNulty, 2006
ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻼت ّ
وﻗ ــﺪ أوﺿ ــﺢ اﳊ ــﺎج ) (2004أ ّن ﻫﻨ ــﺎك ﻣ ــﻦ اﻷﺳ ــﺒﺎب اﻟ ــﱵ ﺗ ــﺪﻋﻮﻧﺎ إﱃ اﻻﻫﺘﻤ ــﺎم ﺑﺎﻟﻜﺸ ــﻒ اﳌﺒ ّﻜ ـ ـﺮ
ﻟﻸﻃﻔﺎل:
ـﺘﻤﺮة ،واﻟﺘـﻮﺗﺮات اﻟﻨﻔﺴـﻴّﺔ وﻣـﺎ
• إﻧﻨﺎ ﻴﺊ ﳍﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻴﺌـﺔ ﳕـﻮ ﺳـﻠﻴﻤﺔ ﺧﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻹﺣﺒﺎﻃـﺎت اﳌﺴ ّ
ﻣﺪﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ،ﻓﺘﺠﻌﻠﻪ اﻧﻄﻮاﺋﻴﺎً أو ﻋﺪواﻧﻴﺎً أو اﻧﺴﺤﺎﺑﻴﺎً.
ﺗﱰﻛﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ّ

• اﻟﻜﺸــﻒ اﳌﺒ ّﻜـﺮ ﻳﻐــﲑ ﻣــﻦ وﺿــﻊ اﻟﻄﻔــﻞ ،وﳜﻔــﻒ ﻋﻨــﻪ اﻟﺘــﻮﺗﺮات اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ واﻹﺣﺒﺎﻃــﺎت اﻟــﱵ ﺳــﻮف
ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻜﺸﻒ ﻣﺒ ّﻜﺮاً.
• إ ّن ﺷﻌﻮر اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ اﻟﻨﺠﺎح ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎء ﻣﻦ واﻟﺪﻳﻬﻢ.
• إ ّن اﳌﺪرﺳﲔ ﻫﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻜﺸـﻒ اﳌﺒ ّﻜـﺮ ﻋـﻦ اﻟﻄـﻼب ذوي ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠّﻢ ،واﻷﻛﺜـﺮ
ﻗــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟ ـﱪاﻣﺞ اﻟﻌﻼﺟﻴّـﺔ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻷﻧﺸــﻄﺔ واﳌﻤﺎرﺳــﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳّـﺔ داﺧــﻞ

اﻟﻔﺼﻞ.

اﻟﻌﺎﻣ ـ ـﺔ،
• إ ّن اﻟﻜﺸ ــﻒ اﳌﺒ ّﻜ ـ ـﺮ ﻳُـ ـﺆدي إﱃ اﻟﻮﻗ ــﻮف ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺴ ــﺒﺐ واﻟﻨﺘﻴﺠ ــﺔ ﺑ ــﲔ ﺻ ــﻌﻮﺑﺎت اﻟ ــﺘﻌﻠّﻢ ّ
واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ ،وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

• اﻟﻜﺸــﻒ اﳌﺒ ّﻜ ـﺮ ﻳﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ اﳋﺼــﺎﺋﺺ اﻟﺴ ــﻠﻮﻛﻴّﺔ اﳌﺸــﱰﻛﺔ ،اﻟــﱵ ﻳﺸــﻴﻊ ﺗﻜﺮارﻫ ــﺎ
وﺗﻮاﺗﺮﻫــﺎ ﻟــﺪى اﻷﻃﻔــﺎل ،واﻟــﱵ ﺗ ـﺮﺗﺒﻂ ﺑــﻨﻤﻂ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴّـﺔ ،وﻫــﺬﻩ ﲤﺜــﻞ ﻧﻘﻄــﺔ ﺑﺪاﻳـ ٍـﺔ ﻟﻠﻜﺸــﻒ
اﳌﺒ ّﻜﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ.

 4-7ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ
ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر أ ّن اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﲤﺜـﻞ اﻤﻮﻋـﺔ اﻷوﱃ ﻣـﻦ ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠّﻢ ،وﻫـﻲ أﺣـﺪ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﳌﺴـﺆوﻟﺔ
ﻋﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴّﺔ ﻻﺣﻘﺎً وﺗﺆدي إﻟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﺗﺆدي إﱃ إﻋﺎﻗﺔ ﺗﻘ ّﺪم اﻟﻄﻔﻞ أﻛﺎدﳝﻴﺎً ،رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ
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ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎدي ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺎء ،وﻗـﺪ ﰎّ اﻟﺘﻄ ّـﺮق إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻔـﺎت ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠّﻢ وﻣـﻦ ﰒّ ﺗﻌﺮﻳـﻒ اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت
اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ )ﳏﻤﺪ-2005 ،ﺟـ(.
ﺗُﻌـﺮف ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠّﻢ اﶈـ ّﺪدة  Specific Learning Disabilitiesﺣﺴـﺐ ﻗـﺎﻧﻮن ﲢﺴـﲔ
اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﻟﻸﻓـﺮاد ذوي اﻹﻋﺎﻗــﺎت The Individuals with Disabilities Education
ﺑﺄـﺎ ﺻـﻌﻮﺑﺔ أو اﺿـﻄﺮاب ﰲ واﺣـﺪة أو أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ
)ّ :Improvement ACT (IDEA) (1997
ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴ ــﺎت اﻟﺴــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ اﻷﺳﺎﺳ ــﻴّﺔ اﳌﺘﻀ ـ ّـﻤﻨﺔ ﻓﻬــﻢ اﻟﻠﻐ ــﺔ أو اﺳ ــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،ﺳ ـﻮاء اﳌﻜﺘﻮﺑ ــﺔ أو اﳌﻨﻄﻮﻗ ــﺔ،
وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻻﺿﻄﺮاب ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺼﻮر ﰲ ﻗﺪرة اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺼﺎت أو اﻟﺘﻔﻜﲑ أو اﻟﺘﺤـﺪث أو اﻟﻘـﺮاءة
أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺘﻬﺠﺌﺔ أو اﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴّﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴّﺔ )ﻫﺎﻻﻫﺎن وﻛﻮﻓﻤﺎن.(2008 ،
 5-7اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ
ﻳﻘﺼــﺪ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّ ـﺔ  Developmental disabilitiesﺗﻠــﻚ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﱵ ﺗﺘﻨــﺎول
اﻟﻌﻤﻠﻴّﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻊ ﳕﻮ اﻟﻄﻔﻞ ،وﲤﺜّﻞ اﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ
ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ــﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴ ــﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘ ــﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺒ ــﺎﻩ واﻹدراك واﻟ ــﺬاﻛﺮة واﻟﺘﻔﻜ ــﲑ واﻟﻠﻐ ــﺔ ،وﻫ ــﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴّـ ـﺎت ﺗﺸ ــﻜﻞ أﻫ ــﻢ
اﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﻠﻲ اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻔﺮد؛ وﻣﻦ ﰒّ ﻓﺈ ّن أي اﺿـﻄﺮاب أو ﺧﻠـﻞ ﻳﺼـﻴﺐ واﺣـﺪة أو
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴّﺎت ،ﻳﻔﺮز ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴّﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ،وﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎً رﺋﻴﺴﻴّﺎ ﳍﺎ،
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻄﻔﻞ ،وذﻟـﻚ ﻛﻮـﺎ ﺗﺸـﺘﻤﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـﻚ اﳌﻬـﺎرات اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ،اﻟـﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬـﺎ
اﻟﻄﻔﻞ ﺪف اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﰲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴّﺔ.
ﻓﺎﻷﻃﻔــﺎل ﻗﺒــﻞ أن ﻳﺘﻌﻠّﻤ ـﻮا اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻣــﺜﻼً ﻻﺑ ـ ّﺪ أن ﺗﺘﻄـ ّـﻮر ﻟــﺪﻳﻬﻢ ﺑﻌــﺾ اﳌﻬــﺎرات ،اﻟــﱵ ﺗُﻌــﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت ﺳــﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻛﺎﻟﺘﻨﺎﺳــﻖ ﺑــﲔ ﺣﺮﻛــﺔ اﻟﻴــﺪ واﻟﻌــﲔ واﻟــﺬاﻛﺮة ،واﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺴﻠﺴــﻠﺔ .وﻛــﺬﻟﻚ اﻷﻣــﺮ ﰲ ﺗﻌﻠّـﻢ اﻟﻘ ـﺮاءة
ﺣﻴــﺚ ﳛﺘــﺎج اﻟﻄﻔــﻞ إﱃ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ اﻟﺴــﻤﻌﻲ واﻟﺒﺼــﺮي واﻟــﺬاﻛﺮة ،واﻟــﺘﻌﻠﻢ ﻣــﻦ اﳋ ـﱪات اﳌﱰاﻛﻤــﺔ،
واﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﺗﺮﻛﻴــﺰ اﻻﻧﺘﺒــﺎﻩ واﻛﺘﺸــﺎف اﻟﻌﻼﻗــﺎت ،ﺑﺼــﻔﺘﻬﺎ ﲨﻴﻌـﺎً ﻣﻬــﺎرات ﻗﺒﻠﻴّـﺔ ﻻزﻣــﺔ ﻟــﺘﻌﻠّﻢ اﻟﻘـﺮاءة )ﻋﻠــﻲ،
2005؛ ﻋﻮاد2009 ،؛ ﳏﻤﺪ2006 ،؛ اﳌﻴﺎح2010 ،؛ اﻟﻮﻗﻔﻲ.(2004 ،
وﰲ ﺿــﻮء اﻟﺘﺼــﻨﻴﻒ اﻟﺜﻼﺛ ــﻲ اﻟﺸــﻬﲑ اﻟ ــﺬي ﻗﺪﻣــﻪ ﻛــﲑك وﻛﺎﻟﻔﻨ ــﺖ ﻟﻠﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّ ـﺔ اﳌﺸــﺎر إﻟﻴ ــﻪ ﰲ
)ﳏﻤﺪ-2005 ،أ( واﻟﱵ ﻳﺼﻨﻔﻬﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع:
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ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ،واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ،واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،وﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺬاﻛﺮة ،واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻹدراﻛﻴّﺔ،
• اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﻴّﺔّ :
وﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻔﻬﻮم ،واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳊﻮاس.
• اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ :وﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻠﻔﻈﻲ ،واﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺴﻤﻌﻲ ،واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ.
• اﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺼ ــﺮﻳّﺔ-اﻟﺤﺮﻛﻴّـ ـﺔ :وﺗﺘﻤﺜ ــﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫ ــﺎ ﰲ أداء ﻣﻬ ــﺎرات ﺣﺮﻛﻴّـ ـﺔ ﻛﺒ ــﲑة ،ﺗﻌﻜ ــﺲ اﻟﺘﻨﺎﺳ ــﻖ
اﻟﻌﻀﻠﻲ ،وأداء ﻣﻬﺎرات ﺣﺮﻛﻴّﺔ دﻗﻴﻘﺔ.

وﻗــﺪ اﻋﺘﻤــﺪ اﻟﺒــﺎﺣﺜﻮن ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﺋﻤــﺔ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ اﳌﻌـ ّﺪة ﰲ ﺿــﻮء اﻟﺘﺼــﻨﻴﻒ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ،واﻟــﱵ ﺗﺸــﺘﻤﻞ
ﻋﻠ ــﻰ ﺛﻼﺛ ــﺔ ﳎ ــﺎﻻت :اﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴّـ ـﺔ :وﻫ ــﻲ اﻻﻧﺘﺒ ــﺎﻩ واﻟ ــﺬاﻛﺮة واﻹدراك ،ﰒ اﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳـّ ـﺔ ،ﺗﻠﻴﻬ ــﺎ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳّﺔ اﳊﺮﻛﻴّﺔ.
 -8اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻗﺪم إﱃ اﻷﺣﺪث:
ﻗﺎم دﻳﻤﻴﺮو ) (Dimario, 2000ﺑﺪراﺳﺔ ﻫﺪﻓﺖ إﱃ ﻓﺤﺺ واﺧﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﻴﺔ The Disk) Preschool Screen (DPSﻛﺄداة ﻟﻠﻤﺴﺢ اﻟﻨﻤﺎﺋﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﳌﺒ ّﻜﺮ واﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺒ ّﻜﺮ،
وﲢﺪﻳﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﳑﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﻨﻤﺎﺋﻲ ،واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮوﺿﺔ ،وﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴّﺔ  DPSﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻻﺣﻘﺎً ،ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴّﻨﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ  44ﻃﻔﻼً ﳑﻦ ﻫﻢ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺮوﺿﺔ ،وﻗﺪ ﻗﻀﻮا ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ  9إﱃ  10أﺷﻬﺮ
و 29ﻃﻔﻞ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى .وأﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أ ّن  DPSذو ﻓﺎﻋﻠﻴّﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﺆ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ،وﺗﺒﲔ أﻧّﻪ ذو ﺛﺒﺎت وﺻﺪق ٍ
ﻛﺎف ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳌﺴﺢ اﻟﻨﻤﺎﺋﻲ.
وﻗـﺎم ﻓﺮﻳﺴﺘﻴﺘﺮ ) (Firstater,2005ﺑﺪراﺳـﺔ ﺟـﺪوى ﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ اﳌﻌﻠّﻤـﺎت ﰲ رﻳـﺎض اﻷﻃﻔـﺎل ﻟﻸﻃﻔـﺎل،ـﺄﻢ
ﻣﻌﺮﺿﲔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ،وﻗﺪ أﺷﺎرت ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳـﺔ إﱃ أ ّن اﻷﻃﻔـﺎل اﻟـﺬﻳﻦُ ﺣـ ّﺪدوا ﺑ ّ
وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ّ
ﻣﻌﺮﺿــﲔ ﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ ،ﻛﺎﻧــﺖ ﻟــﺪﻳﻬﻢ ﻣﺸــﻜﻼت ﺳــﻠﻮﻛﻴّﺔ ،وأﺷــﺎرت أﻳﻀـﺎً إﱃ وﺟــﻮد ﻋﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ )ﺧــﱪة
ّ
اﳌﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳍﺎ واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ( واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ﻟﺪى أﻃﻔﺎل اﻟﺮوﺿﺔ.
اﳌﻌﻠّﻤﺔ و ّ
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-وأﺟﺮى ﻣﺤﻤﺪ وﺳﻠﻴﻤﺎن ) (2005دراﺳﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺼـﻮر ﰲ اﳌﻬـﺎرات ﻗﺒـﻞ اﻷﻛﺎدﳝﻴّـﺔ،

اﻟــﱵ ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﰲ اﻟﺘﻌـ ّـﺮف ﻋﻠــﻰ اﻷﺷــﻜﺎل واﳊــﺮوف واﻷﻟـﻮان واﻷرﻗــﺎم واﻟــﻮﻋﻲ واﻹدراك اﻟﻔﻮﻧﻮﻟــﻮﺟﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤــﺎت،
ﺗﻜﻮﻧــﺖ اﻟﻌﻴّﻨــﺔ ﻣــﻦ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻋﺸـﻮاﺋﻴّﺔ ﻣــﻦ أﻃﻔــﺎل اﻟﺼــﻒ
ﻛﻤﺆﺷـﺮات ﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ اﻷﻛﺎدﳝﻴّـﺔ اﻟﻼﺣﻘــﺔّ ،
ﺗﻮﺻـﻠﺖ اﻟﺪراﺳـﺔ إﱃ أ ّن ﻧﺴـﺒﺔ اﻧﺘﺸـﺎر أوﺟـﻪ اﻟﻘﺼـﻮر ﰲ اﳌﻬـﺎرات
اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﻟﺮوﺿﺔ ،ﻗﻮاﻣﻬـﺎ  353ﻃﻔـﻼً ،وﻗـﺪ ّ
ﻗﺒــﻞ اﻷﻛﺎدﳝﻴّـﺔ ﻛﻤﺆﺷـﺮات ﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ ﺑــﲔ أﻃﻔــﺎل اﻟﺮوﺿــﺔ ﺗﺒﻠــﻎ  ، %5.67وﲣﺘﻠــﻒ ﻧﺴــﺒﺔ اﻻﻧﺘﺸــﺎر
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﲔ  %6.63أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺎث .%4.65
-دراﺳﺔ ﻣﺎﻛﻨﺎﻣﺎرا وآﺧﺮون ) (McNamara et al, 2005اﻟﱵ ﻫﺪﻓﺖ إﱃ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻣﺎﺛﻴﻮ

 Matthew Effectﰲ اﻟﻘ ـﺮاءة .واﻟــﺬي ﻳــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ ﻓﻜــﺮة أ ّن اﻷﻏﻨﻴــﺎء ﻳــﺰدادون ﻏــﲎ واﻟﻔﻘـﺮاء ﻳــﺰدادون
ﻓﻘ ـﺮاً؛ ﺣﻴــﺚ ﺗﺎﺑﻌــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﻣــﻦ رﻳــﺎض اﻷﻃﻔــﺎل إﱃ اﻟﺼــﻒ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﳌﻌﺮﻓــﺔ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻘ ـﺮاءة
ﻟﺪﻳﻬﻢ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻋﻴّﻨـﺔ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻣـﻦ  382ﻃﻔـﻼً ﰲ رﻳـﺎض اﻷﻃﻔـﺎل ،اﻟـﺬﻳﻦ ﰎ ﻓﺤﺼـﻬﻢ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﺑﻄﺎرﻳـﺔ
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺼﻮﰐ .وأﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أ ّن اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﺣﱴ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬﻳﻦ ﻛـﺎﻧﻮا
ﰲ اﻟﺮﺗـﺐ اﻟـﺪﻧﻴﺎ ﻇﻠـﻮا ﰲ اﻟﺮﺗـﺐ اﻟــﺪﻧﻴﺎ ،ﻛﻤـﺎ ﺗﺒـﲔ أ ّن اﻷﻃﻔـﺎل اﻟﻀــﻌﺎف ﰲ اﻟﻘـﺮاءة ﻳﺘﺰاﻳـﺪ اﳔﻔـﺎض ﻣﺴــﺘﻮاﻫﻢ
ـﺘﻢ ﻓﻴﻬـﺎ ﲨـﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت ،ﻛﻤـﺎ أ ّن اﻟﺘﺒـﺎﻳﻦ ﺑـﲔ اﻟﻘـﺮاء اﳉﻴّـﺪﻳﻦ واﻟﻘـﺮاء
ﻛﺜﲑاً ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ زﻣﻼﺋﻬـﻢ ﰲ ﻛ ّـﻞ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻳ ّ
ﻛﻞ ﻋﺎم ،وﻫﺬﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺎﺛﻴﻮ.
اﻟﻀﻌﺎف ﻳﺰداد ّ
وﰲ دراﺳﺔ ﺑﺨﺶ ) (2006اﻟـﱵ ﻫـﺪﻓﺖ إﱃ ﲢﺪﻳـﺪ ﻧﺴـﺒﺔ اﻧﺘﺸـﺎر ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠّﻢ ﻟـﺪى أﻃﻔـﺎل اﻟﺮوﺿـﺔ،وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺬات ﻟﺪى أﻃﻔﺎل ذوي
ﺻــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ ،ﻃﺒّﻘــﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ  514ﻃﻔــﻼ وﻃﻔﻠــﺔ ،وﰎّ اﺳــﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎرﻳّـﺔ اﻟﻜﺸــﻒ اﳌﺒ ّﻜ ـﺮ ﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ
إ ّن أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﳌﻬﺎرات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ
اﻟﻘﺼﻮر ﰲ اﳌﻬﺎرات ﻗﺒﻞ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
اﻧﺘﺸﺎراً ﻟﺪى أﻃﻔﺎل اﻟﺮوﺿﺔ ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘّﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳊﺮوف ،ووﺟﺪت ﻓﺮوق ﰲ اﳌﻬﺎرات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ،
ﺗُﻌــﺰى ﳌﺘﻐــﲑ اﻟّﻨــﻮع ﻟﺼــﺎﱀ اﻟﺒﻨــﲔ ،وﰎّ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜـﺮارات واﻟﻨﺴــﺐ اﳌﺌﻮﻳــﺔ واﺧﺘﺒــﺎر ﻣــﺎن وﻳﺘــﲏ ﻟﻠﺪﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻟﺘﻜﺮارات ،واﺧﺘﺒﺎر ت ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت.
وﻫﺪﻓﺖ دراﺳﺔ ﻣﺎﻛﻨﺘﻠﻲ ،ﺳﻮﻳﺴـﻮن وداﻫﻠـﻮ )(McNulty, Suisson & Dahleu2006إﱃ ﺑﻨﺎء ﻣﻘﻴﺎس ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﻌﻠّﻤﲔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ رﻳﺎض اﻷﻃﻔـﺎل ،ﻟﻠﺘﻨﺒـﺆ ﲟﺴـﺘﻮى اﻷﻃﻔـﺎل اﻷﻛـﺎدﳝﻲ ﻻﺣﻘـﺎ
) Academic Rating Scale (ARSوﺗﻀــﻤﻦ ﻫــﺬا اﳌﻘﻴــﺎس درﺟــﺎت اﻷﻃﻔــﺎل واﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت
اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴــﺔ واﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ،وأﺷــﺎرت اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ إﱃ أ ّن ﻛـ ّـﻞ ﻣــﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴّ ـﺔ ﻣﺜــﻞ )اﻟﻨــﻮع
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واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ وﻣﺆﻫﻞ اﳌﻌﻠّﻤﺔ وﺧﱪة اﳌﻌﻠّﻤﺔ( واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻟﻪ دور ﰲ اﻟﺘﻨﺒّﺆ ﺑﺎﳌﺴـﺘﻮى
اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻄﻔﻞ.
اﳌﻌﺮﺿــﲔ
-وﻫـﺪﻓﺖ دراﺳــﺔ ﻣﺤﻤــﺪ ) (2006إﱃ اﻟﺘّﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻨﻤــﻮ اﳌﻌــﺮﰲ ﻟــﺪى أﻃﻔــﺎل اﻟﺮوﺿــﺔ ّ

ﻟﻺﺻــﺎﺑﺔ ﺑﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ ،ﳑــﻦ ﺗﻈﻬــﺮ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﻣﺆﺷـﺮات ،ﺗـ ّ
ـﺪل ﻋﻠــﻰ وﺟــﻮد ﺻــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ اﻟﻼﺣﻘــﺔ ﻗﻴﺎﺳـﺎً
ﺑــﺄﻗﺮاﻢ اﻟﻌــﺎدﻳﲔ ﰲ ﻛـ ّـﻞ ﻣــﻦ اﻻﻧﺘﺒــﺎﻩ واﻹدراك واﻟــﺬاﻛﺮة ،ﻛــﺬﻟﻚ اﻟﺘّﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴّـﺔ اﻟﺘﻨﺒّـﺆ ــﺬا اﻟﻘﺼــﻮر،
وﺗﻠﻚ اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟﻼﺣﻘـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل درﺟـﺎﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴّـﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴّـﺔ .ﺗﺄﻟّﻔـﺖ ﻋﻴّﻨـﺔ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻣـﻦ  30ﻃﻔـﻞ،
اﳌﻌﺮﺿــﲔ
وأﺳــﻔﺮت ﻧﺘــﺎﺋﺞ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻋــﻦ وﺟــﻮد ﻓــﺮوق ذات دﻻﻟــﻪ ﺑــﲔ أﻃﻔــﺎل اﻟﺮوﺿــﺔ اﻟﻌــﺎدﻳﲔ ،وأﻗـﺮاﻢ ّ
ﳋﻄﺮ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ﺳﻮاء ﳑﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﺼﻮر ﰲ ﻣﻬﺎرﰐ اﻟﻮﻋﻲ أو اﻹدراك اﻟﻔﻮﻧﻮﻟـﻮﺟﻲ ،واﻟﺘّﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ
اﳊــﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴــﺔ أو ﳑــﻦ ﻳﻌــﺎﻧﻮن ﻣــﻦ ﻗﺼــﻮر ﰲ ﻣﻬــﺎرﰐ اﻟﺘّﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ اﻷرﻗــﺎم واﻷﺷــﻜﺎل ،وذﻟــﻚ ﰲ ﻛـ ّـﻞ ﻣــﻦ
اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ واﻹدراك واﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻘﺼﲑة واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎدﻳﲔ.
-ﻛﻤ ــﺎ ﻫ ــﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳ ــﺔ اﻟ ــﱵ ﻗ ــﺎم ـ ــﺎ ﺑﻮﺳـ ــﻜﺎردن وﻣـ ــﻮﺗﻦ وﻓﺮاﻧﺴـ ــﻴﺲ وﺑﻴﻜـ ــﺮ

(Boscardin,

) ، Muthén, Francis, & Baker & 2008إﱃ ﺗﻘـﺪﱘ ﳕـﻮذج ﲢﻠﻴﻠـﻲ ﻟﻠﺘﺼـﻨﻴﻒ واﻟﺘﻨﺒّـﺆ
ﺑﺘﺤﺴــﲔ اﻟﻘ ـﺮاءة ﻋﻨــﺪ اﻷﻃﻔــﺎل ،ﻃﺒّﻘــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ  411ﻃﻔ ـﻼً ﰲ رﻳــﺎض اﻷﻃﻔــﺎل ،ﺣﻴــﺚ ﻛــﺎن
ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻷﻋﻤــﺎر ﺧــﻼل ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﰲ اﻟﺮوﺿــﺔ  ،5.8وﻛﺎﻧــﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ﻣــﻦ اﻷوﻻد .%50
اﺳ ــﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣ ــﺚ ﺑﻄﺎرﻳ ــﺔ ﺗﻘﻴ ــﻴﻢ ﻣﻬ ــﺎرات اﻟﻘـ ـﺮاءة ،وﴰﻠ ــﺖ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻬ ــﺎرات اﻟ ــﻮﻋﻲ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟ ــﻮﺟﻲ ،واﻟﺘﺴ ــﻤﻴّﺔ
اﻟﺴـ ـﺮﻳﻌﺔ ،وإدراك اﻟﻜﻠﻤ ــﺔ ،وأﺷ ــﺎرت اﻟﻨﺘ ــﺎﺋﺞ إﱃ أ ّن ﻣﻬ ــﺎرات اﻟﺘﻄ ــﻮﻳﺮ ﰲ اﻟﻘـ ـﺮاءة ﻣﺜ ــﻞ :اﻟ ــﻮﻋﻲ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟ ــﻮﺟﻲ
واﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻄﻮر ﰲ إدراك اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ،واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﻤﺎﺋﻲ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ رﻳﺎض
اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴّﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﻤﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘـﺔ ،وأ ّن ﻣﻬـﺎرة ﺗﻄـﻮر إدراك اﻟﻜﻠﻤـﺔ
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل أﺑﻄﺄ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ.
وﻗـﺎم ﺳـﺘﻮك ودﻳﺴـﻮت وروﻳـﺮس ) (Stock, Desoet & Roeyers, 2009ﺑﺪراﺳـﺔ ﻃﻮﻳﻠـﺔﳌ ــﺪة ﺛ ــﻼث ﺳ ــﻨﻮات ،ﻃﺒﻘ ــﺖ ﻋﻠ ــﻰ  471ﻃﻔـ ـﻼً ﰲ رﻳ ــﺎض اﻷﻃﻔ ــﺎل ،وﻗ ــﺎم ﺑﺘﺼ ــﻨﻴﻒ اﻷﻃﻔ ــﺎل إﱃ ﺛ ــﻼث
ﳎﻤﻮﻋﺎت :أﻃﻔﺎل ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﳊﺴﺎب ،أﻃﻔﺎل ﻣﻨﺨﻔﻀﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ،أﻃﻔﺎل ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻋﻦ اﻤﻮﻋﺎت
اﻷﺧﺮى ،وﰎّ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌ ّﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ،واﻟﻌ ّﺪ اﻟﺘﺼﻮري ،واﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻜﻤﻴّﺔ .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أ ّن اﻷﻃﻔـﺎل اﻟـﺬﻳﻦ
ﺷﺨﺼﻮا ﻣﻨﺬ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ّأﻢ أﻃﻔﺎل ذو ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﳊﺴﺎب ،ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%87.5
ّ

63

ﻤدى اﻨﺘﺸﺎر اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﻸطﻔﺎل اﻝﻌﻤﺎﻨﻴﻴن ..................................د .ﻜﺎظم –د .اﻝﺸورﺒﺠﻲ – أ اﻝﻤﻌﻤرﻴﺔ

ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻮﻳﻞ وآﺧﺮون ) (Boyle et al, 2011ﺑﺪراﺳﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺘﺸﺎراﻹﻋﺎﻗ ـ ــﺎت ﺑ ـ ــﲔ اﻷﻃﻔ ـ ــﺎل اﻟ ـ ــﺬﻳﻦ ﺗ ـ ـﱰاوح أﻋﻤ ـ ــﺎرﻫﻢ ﺑ ـ ــﲔ  3اﱃ  17ﺳ ـ ــﻨﺔ ،ﺣﻴ ـ ــﺚ ﻃﺒﻘ ـ ــﺖ اﻟﺪراﺳ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ
 119367ﻃﻔ ـﻼً وﻃﻔﻠــﺔ ،وﺗﻠﺨﺼــﺖ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳــﺔ إﱃ أ ّن ﻧﺴــﺒﺔ اﻧﺘﺸــﺎر اﻹﻋﺎﻗــﺎت ﺑــﲔ اﻷﻃﻔــﺎل ﺑﻠﻐــﺖ
 ، %13.87أﻣــﺎ ﻧﺴــﺒﺔ اﻷﻃﻔــﺎل ذو ﺻــﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟــﺘﻌﻠّﻢ ﻓﻘــﺪ ﺑﻠﻐــﺖ  ،%7.66ودﻟّـﺖ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ أ ّن اﻧﺘﺸــﺎر
ﻟﻸم ﻳﺆﺛّﺮ
اﻹﻋﺎﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ،وإ ّن دﺧﻞ اﻷﺳﺮة اﳌﻨﺨﻔﺾ واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﳌﻨﺨﻔﺾ ّ
ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬﻩ اﻹﻋﺎﻗﺎت.
-وﻫﺪﻓﺖ دراﺳﺔ اﻟﻜﺎﻳﺪ ) (2012إﱃ اﻟﺘﺤ ّﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴّﺔ اﻟﺼﻮرة اﻷردﻧﻴّﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻜﺸﻒ اﳌﺒ ّﻜـﺮ

ﻋــﻦ اﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّ ـﺔ ﻟــﺪى أﻃﻔ ــﺎل اﻟﺮوﺿ ــﺔ ﰲ ﺛــﻼث ﳎ ــﺎﻻت :اﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴّ ـﺔ ،وﺻ ــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠﻐ ــﺔ،
ﻛﻞ ﳎﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ،ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴّﻨﺔ ﻋﺸـﻮاﺋﻴّﺔ
واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳّﺔ اﳊﺮﻛﻴّﺔ ،وﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر ّ
ﻣــﻦ  400ﻃﻔ ــﻞ وﻃﻔﻠ ــﺔ ،ﺗﺮاوﺣ ــﺖ أﻋﻤ ــﺎرﻫﻢ ﻣــﺎ ﺑ ــﲔ  5.11 -4ﺷ ــﻬﺮ .وﺗﻮﺻ ــﻠﺖ ﻧﺘ ــﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳ ــﺔ إﱃ أ ّن
اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳّـﺔ ﺟــﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻷوﱃ ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴّـﺔ ﺟــﺎءت ﰲ اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻷﺧــﲑة ،وأﻇﻬــﺮت
ﳌﺘﻐﲑ اﳌﺪرﺳﺔ )ﺣﻜـﻮﻣﻲ ،ﺧـﺎص(
ﳌﺘﻐﲑ اﻟﻨﻮع ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﺗُﻌﺰى ّ
أﻳﻀﺎً اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺗُﻌﺰى ّ
اﳋﺎﺻﺔ.
ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺪارس ّ
-وأﺟﺮى ﻣﺤﻤﺪ وﻧﺎﺻﻒ ) (2013دراﺳﺔ ﻫﺪﻓﺖ إﱃ اﻟﺘّﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﳌﻬﺎرات ﻗﺒﻞ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ،وﺑﻌﺾ

اﳌﺘﻐـ ّـﲑات اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴّـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻨﺒــﺆ ﲟﺴــﺘﻮى أﻫﺒــﺔ واﺳــﺘﻌﺪاد ﻓﺌــﺎت ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﻣــﻦ أﻃﻔــﺎل اﻟﺼــﻒ اﻟﺜــﺎﱐ ﻟﻠﺮوﺿــﺔ
ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ،ﺗﺄﻟّﻔـﺖ ﻋﻴّﻨـﺔ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻣـﻦ  155ﻃﻔـﻼً ﻣـﻦ أﻃﻔـﺎل اﻟﺼـﻒ اﻟﺜـﺎﱐ ﺑﺎﻟﺮوﺿـﺔ ﳑـﻦ ﺗﺮاوﺣـﺖ
ﻣﺆﺷـﺮات
ـﻮزﻋﲔ إﱃ أرﺑــﻊ ﻓﺌــﺎت ﻣﺘﻜﺎﻓﺌــﺔ :ﻫــﻲ ﻓﺌــﺔ اﻷﻃﻔــﺎل اﻟــﺬﻳﻦ ﻟــﺪﻳﻬﻢ ّ
أﻋﻤــﺎرﻫﻢ ﺑــﲔ  5إﱃ  6ﺳــﻨﻮات ﻣـ ّ
اﳌﻌﺮﺿ ــﲔ ﳋﻄ ــﺮ ﺻ ــﻌﻮﺑﺎت اﻟ ــﺘﻌﻠّﻢ ،واﺳ ــﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳ ــﺔ اﳌ ــﻨﻬﺞ
ﻟﻠﻤﻮﻫﺒ ــﺔ ،واﻟﻌ ــﺎدﻳﲔ ،وﺿ ــﻌﺎف اﻟﺴ ــﻤﻊ ،و ّ
اﻟﻮﺻــﻔﻲ ،وﰎّ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻷدوات ،وأﺳــﻔﺮت اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ ﻋــﻦ ﺑﻌــﺾ اﳌﻬــﺎرات ﻗﺒــﻞ اﻷﻛﺎدﳝﻴــﺔ وﺑﻌــﺾ
اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ  -ﻣﺜﻞ :ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷم ،اﻟﻨﻮع )ذﻛﺮ وأﻧﺜﻰ( ،واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ  -اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻨﺒ ــﺆ ﺑﺎﻷﻫﺒ ــﺔ واﻻﺳ ــﺘﻌﺪاد ﻟﻼﻟﺘﺤ ــﺎق ﺑﺎﳌﺪرﺳ ــﺔ .واﻧﺘﻬ ــﺖ اﻟﺪراﺳ ــﺔ إﱃ أﳘﻴّـ ـﺔ اﻻﻋﺘﻤ ــﺎد ﻋﻠ ــﻰ اﳌﻬ ــﺎرات ﻗﺒ ــﻞ
اﻷﻛﺎدﳝﻴّـﺔ ،واﳌﺘﻐـ ّـﲑات اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴّـﺔ ﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ ﻣﺴــﺘﻮى أﻫﺒــﺔ أﻃﻔــﺎل اﻟﺮوﺿــﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤــﺎق ﺑﺎﳌﺪرﺳــﺔ ،وﺗﻘــﺪﱘ ﺑ ـﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺒ ّﻜﺮ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
ّ

64

ﻤﺠﻠﺔ اﺘﺤﺎد اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨﻔس ............................اﻝﻤﺠﻠد اﻝراﺒﻊ ﻋﺸر  -اﻝﻌدد اﻝراﺒﻊ– 2016

 -9ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
اﳌﻌﺮﺿـﲔ ﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠّﻢ
ﻳﺘّﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ّأـﺎ ﺗﻨﺎوﻟـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع أﻃﻔـﺎل ﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ اﳌﺪرﺳـﺔ ّ
ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ ّأﺎ:
 -1-9أﻛـ ّﺪت ﻋﻠــﻰ أﳘﻴّـﺔ اﻟﻜﺸــﻒ اﳌﺒ ّﻜـﺮ ﻋــﻦ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ واﳌﻬــﺎرات ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻷﻛﺎدﳝﻴّـﺔ ،ﻟــﺪى

وﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ ﻧﺴﺐ ﳐﺘﻠﻔـﺔ
أﻃﻔﺎل ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﳌﺎ ﻳﱰﺗّﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت أﻛﺎدﳝﻴّﺔ ﻻﺣﻘﺎًّ ،

ﰲ ﻣﻌ ّﺪل ﺷﻴﻮع ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﰲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ أو اﳌﻬﺎرات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﻛﺎدﳝﻴّﺔ
ﻟﺪى أﻃﻔﺎل اﻟﺮوﺿﺔ.
 -2-9اﻫﺘﻤﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ وﻗﻮاﺋﻢ واﺳﺘﺒﺎﻧﺎت ﻟﻠﻜﺸﻒ اﳌﺒ ّﻜﺮ ﻋـﻦ ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠّﻢ
ﺳ ـﻮاء ﻛﺎﻧــﺖ ﺻــﻌﻮﺑﺎت ﳕﺎﺋﻴّـﺔ :اﻹدراك واﻻﻧﺘﺒــﺎﻩ واﻟــﺬاﻛﺮة واﻟﺘﻔﻜــﲑ وﺣـ ّـﻞ اﳌﺸــﻜﻼت ،وﺻــﻌﻮﺑﺎت

اﻟﻠﻐــﺔ واﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّ ـﺔ وﺻــﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘّﻮاﺻــﻞ ،واﳌﻬــﺎرات ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻷﻛﺎدﳝﻴّ ـﺔ ﻣﺜــﻞ ﻣﻬــﺎرات

اﻟ ــﻮﻋﻲ واﻹدراك اﻟﻔﻮﻧﻮﻟ ــﻮﺟﻲ ،واﻟﺘّﻌ ــﺮف ﻋﻠ ــﻰ اﻷﺷ ــﻜﺎل واﻷﻟـ ـﻮان واﻷرﻗ ــﺎم ﻛﻤﺆﺷ ـﺮات ﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺎت

اﻟــﺘﻌﻠّﻢ ﻻﺣﻘ ـﺎً .وﻗــﺪ أ ّﻛ ـﺪت اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴّـﺔ اﻟﺘﻨﺒّـﺆ ﺑﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ اﻷﻛﺎدﳝﻴّـﺔ ﻣــﻦ

ﺧـﻼل اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ،وإ ّن اﳌﻬــﺎرات ﻣــﺎ ﻗﺒـﻞ اﻷﻛﺎدﳝﻴّـﺔ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ اﻷﻛﺎدﳝﻴّـﺔ
وﺗﺆدي إﻟﻴﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳُﻌﺪ اﻟﻘﺼﻮر ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻬﺎرات ﻣﺆﺷﺮاً ﳍﺎ.

 -3-9ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔـﺮوق ﰲ ﻧﺴـﺐ اﻧﺘﺸـﺎر ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠّﻢ ﻟـﺪى أﻃﻔـﺎل اﻟﺮوﺿـﺔ
ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ؛ وأﺳﻔﺮت
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ّ
اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ ﻋــﻦ وﺟــﻮد ﻓــﺮوق ﺗُﻌــﺰى ﻟﻠﻤﺘﻐـ ّـﲑات اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴّـﺔ واﻟﻨــﻮع )ذﻛــﺮ ،أﻧﺜــﻰ( واﳌﺪرﺳــﺔ )ﺣﻜــﻮﻣﻲ،

ﺧﺎص(.

ﺑﺄـﺎ ﻫــﺪﻓﺖ إﱃ اﻟﻜﺸــﻒ اﳌﺒ ّﻜـﺮ ﻋــﻦ ﺻــﻌﻮﺑﺎت
 -4-9ﺗﺸــﺎﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ اﳊﺎﻟﻴّـﺔ ﻣــﻊ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ّ

اﻟﺘﻌﻠّﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ،وﺗﺸﺎﺖ أﻳﻀﺎً ﰲ ﺑﻌـﺾ ﻣﺘﻐ ّـﲑات اﻟﺪراﺳـﺔ ﻣﺜـﻞ اﻟﻨـﻮع )ذﻛـﺮ أو
أﻧﺜﻰ(.
65
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 -5-9واﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴّﺔ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻃﺒﻘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻃﺒّﻘـﺖ
ﰲ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴــﺔ ،ﻛﻤــﺎ اﺧﺘﻠﻔــﺖ أﻳﻀ ـﺎً ﰲ ﻣﺘﻐـ ّـﲑ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ )ﺣﻜــﻮﻣﻲ ،ﺧــﺎص أﺣــﺎدي

اﻟﻠﻐـ ــﺔ ،ﺧـ ــﺎص ﺛﻨـ ــﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐـ ــﺔ ،ﺧـ ــﺎص ﻋـ ــﺎﳌﻲ( واﺧﺘﻠﻔـ ــﺖ أﻳﻀ ـ ـﺎً ﰲ ﻋﻴّﻨـ ــﺔ اﻟﺪراﺳـ ــﺔ ﺣﻴـ ــﺚ ﻃﺒﻘـ ــﺖ

ﻋﻠﻰ 365ﻃﻔﻞ وﻃﻔﻠﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي.

 -6-9ﲤﺖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ أداة اﻟﺪراﺳﺔ ،واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻴّﻨـﺔ ،واﺧﺘﻴـﺎر اﳌﺘﻐ ّـﲑات،
وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ.

 -10ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
ـﺘﻢ ﺑﺘﻘــﺪﱘ
اﻋﺘﻤــﺪت ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌــﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻــﻔﻲ  Descriptive Approachاﻟــﺬي ﻳﻬـ ّ
وﺻﻒ دﻗﻴﻖ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة وﻳﺘﻨﺒـﺄ ـﺎ ،وﻫـﺬا ﻳﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻊ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﺪراﺳـﺔ ،اﻟـﺬي ﻳﻬـﺘﻢ ﺑﻮﺻـﻒ ﻣﻌـﺪﻻت اﻧﺘﺸـﺎر
اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﻟــﺪى أﻃﻔــﺎل ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ اﳌﺪرﺳــﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈــﺔ ﻣﺴــﻘﻂ ،وﻳﻌــﺪ ﻫــﺬا اﳌــﻨﻬﺞ أﻛﺜــﺮ أﻧـﻮاع ﻣﻨــﺎﻫﺞ
وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ دراﺳﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ووﺻﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ
اﻟﺒﺤﺚ ﺷﻴﻮﻋﺎً ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔّ ،
ﻛ ــﺎﺋﻦ وﺗﻔﺴ ــﲑﻩ ،وﲢﺪﻳ ــﺪ ﻣﻘ ــﺪار وﺣﺠ ــﻢ اﻟﻈ ــﺎﻫﺮة واﻟﻈ ــﺮوف واﻟﻌﻼﻗ ــﺎت اﻟ ــﱵ ﺗﻮﺟ ــﺪ ﺑ ــﲔ أﺟﺰاﺋﻬ ــﺎ ،وﻳﻌﺘ ــﱪ
اﻷﺳﻠﻮب اﻷﻧﺴﺐ ﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺸﻜﻼت واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻓﻴﻬﺎ.
 -11ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ:
اﳋﺎﺻﺔ
ﺗﻜﻮن ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﰲ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﳌﺪارس
ّ
واﳊﻜﻮﻣﻴّﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ  6104ﻃﻔﻼ وﻃﻔﻠﺔ )اﳌﺪﻳﺮﻳّﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ وﺿﺒﻂ اﳉﻮدة،
 ،(2014واﳉﺪول  1ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ اﺘﻤﻊ.
اﻟﺠﺪول  :1ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮزع وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،واﻟﻨﻮع
ﻧﻮع اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

اﻧﺎث

ذﻛﻮر

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺣﻜﻮﻣﻲ

64

65

129

ﺧﺎص أﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ

696

717

1413

66
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ﺧﺎص ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ

1741

1907

3648

ﺧﺎص ﻋﺎﳌﻲ

473

441

914

اﻤﻮع

2974

3130

6104

 -12ﻋﻴّﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
اﳋﺎﺻﺔ اﻷﺣﺎدﻳّﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻨﺎﺋﻴّﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴّﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﻋﺸـﺮ ﻣـﺪارس ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﻓﺌـﺔ ﰲ
ﰎّ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴّﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺪارس ّ
ﳏﺎﻓﻈــﺔ ﻣﺴــﻘﻂ ،وﰎّ اﺧﺘﻴــﺎر ﲨﻴــﻊ اﳌــﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ،اﻟــﱵ ﻳﻮﺟــﺪ ــﺎ ﺻــﻒ ﲤﻬﻴــﺪي ﰲ اﶈﺎﻓﻈــﺔ وذﻟــﻚ ﻟﻘﻠّـﺔ
ﻋﺪدﻫﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺪارس اﻟﱵ ﺎ ﺻﻒ ﲤﻬﻴﺪي ﲬﺲ ﻓﻘﻂ  ،وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﻌﻴﻨﺔ )(365
ﻃﻔﻞ وﻃﻔﻠﺔ ،واﳉﺪول  2ﻳﺒﲔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻴّﻨﺔ.
اﻟﺠﺪول  :2ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔ

اﳌﺘﻐﲑ

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺘﻐﲑ

أﻋﺪاد اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻨﻮع

ذﻛﺮ

180

%49

أﻧﺜﻰ

185

%49.32

أﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ

91

%24.93

ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ

93

%25.48

ﻋﺎﳌﻲ

89

%24.38

اﻤﻮع

365

%100

اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

 -13أداة اﻟﺪراﺳﺔ:
اﺳـﺘﺨﺪم اﻟﺒـﺎﺣﺜﻮن ﻗﺎﺋﻤــﺔ اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﻷﻃﻔـﺎل اﻟﺮوﺿــﺔ )ﳏﻤـﺪ-2005 ،ب( ،اﻟــﱵ ﺗﺘﻜـﻮن ﻣــﻦ
ﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﺴﺎو وﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 66ﻋﺒﺎرةّ ،
أ -ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠّﻢ ﻣﻌﺮﻓﻴّﺔ :وﺗﻀﻢ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫـﺎ ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻻﻧﺘﺒـﺎﻩ ،ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻹدراك ،ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺬاﻛﺮة،
وﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻋﺒﺎرات ﻫﺬا اﶈﻮر ) (41ﻋﺒﺎرة )ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرة .(41-1
67
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ب -ﺻــﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠّ ـﻢ ﻟﻐﻮﻳّـﺔ :وﺗﺘﻀـ ّـﻤﻦ ﺻــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠﻐــﺔ ،وﺑﻠــﻎ ﻋــﺪد ﻋﺒــﺎرات ﻫــﺬا اﶈــﻮر ) (11ﻋﺒــﺎرة )ﻣــﻦ
اﻟﻌﺒﺎرة .(52-42

ج -ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠّﻢ ﺑﺼـﺮﻳّﺔ ﺣﺮﻛﻴّـﺔ :وﺗﻀ ّـﻢ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫـﺎ ﺻـﻌﻮﺑﺎت أداء اﳌﻬـﺎرات اﳊﺮﻛﻴّـﺔ اﻟﻜﺒـﲑة أو اﻟﻌﺎﻣـﺔ،

أو ﺻــﻌﻮﺑﺎت أداء اﳌﻬــﺎرات اﳊﺮﻛﻴّـﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘــﺔ ،وﺑﻠــﻎ ﻋــﺪد ﻋﺒــﺎرات ﻫــﺬا اﶈــﻮر ) (14ﻋﺒــﺎرة )ﻣــﻦ اﻟﻌﺒــﺎرة

.(66-53

ﻳﻮﺟــﺪ أﻣــﺎم ﻛـ ّـﻞ ﻋﺒــﺎرة ﺛﻼﺛــﺔ اﺧﺘﻴــﺎرات ﻫــﻲ )ﻧﻌــﻢ ،أﺣﻴﺎﻧـﺎً ،ﻻ( ،ﺗﻌﻄــﻰ ﳍــﺎ اﻟــﺪرﺟﺎت ) ،1 ،2ﺻــﻔﺮ( ﻋﻠــﻰ
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ
ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﺑﲔ ﺻﻔﺮ إﱃ  ،132وﰲ ﺿﻮء ذﻟﻚ ّ
اﻟﺘﻮاﱄ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﱰاوح اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ّ
ﰲ إﺣﺪى اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺜﻼث) :ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ،ﻣﻌﺮض ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ،ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ( .واﳉﺪول
 3ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ.
اﻟﺠﺪول  :3ﻣﺪى اﻟﺪرﺟﺎت واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪرﺟﺎت

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺎت

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻔﻞ

1

65-0

0.99-0.00

ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت

2

91-66

1.39-1.00

ﻣﻌﺮض ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ

3

132-92

200-1.40

ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ

 -14اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻴﻜﻮﻣﺘﺮﻳّﺔ ﻷداة اﻟﺪراﺳﺔ:
 1-14اﻟﺼﺪق  :Validityﰎّ اﻟﺘﺤ ّﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪق اﶈ ّﻜﻤﲔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ

ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﶈ ّﻜﻤﲔ ﻣﻦ ذوي اﳋﱪة واﻻﺧﺘﺼﺎص ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﲨﺎﱄ ﻋﺪدﻫﻢ ) (10ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ
اﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ووزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﻗﺪرة ﻓﻘﺮات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس ﻣﺎ وﺿﻌﺖ ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ ﰲ ﺿﻮء أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﶈ ّﻜﻤﲔ إﺑﺪاء رأﻳﻬﻢ ﺣﻮل ﻣﺪى
ﻛﻞ ﻓﻘﺮة ﺑﺎﶈﻮر ،وﻣﺪى وﺿﻮح اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ واﻧﺘﻤﺎء اﻟﻔﻘﺮات ﻟﻠﻤﺤﺎور اﶈ ّﺪدة
ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻔﻘﺮات ﻟﻠﻤﺤﺎور وارﺗﺒﺎط ّ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو إﺿﺎﻓﺔ أﻳّﺔ ﻣﻘﱰﺣﺎت أو إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ أي ﻓﻘﺮة ،واﻋﺘﱪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﺗﻔﺎق %90ﻣﻦ
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اﶈﻜﻤﲔ ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻔﻘﺮة ،ووﻓﻘﺎ ﳍﺬا اﳌﻌﻴﺎر اﺗّﻔﻖ اﶈ ّﻜﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴّﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺒﺎرات ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﳌﺎ وﺿﻌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ.
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ
 2-14اﻟﺜﺒﺎت  :Reliabilityﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺛﺒﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰎّ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴّﻨﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴّﺔ ّ
اﳋﺎﺻﺔ ،وﰎّ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺒﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ:
) (33ﻃﻔﻼً وﻃﻔﻠﺔ ﻣﻦ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﳌﺪارس ّ

أ_ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ :ﰎّ ﺣﺴﺎب اﻟﺜﺒﺎت ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻜﺸﻒ اﳌﺒ ّﻜﺮ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﺎ

ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴّﻨﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴّﺔ وﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎ ).(0.99

ب_ إﻋﺎدة اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :ﰎّ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺒﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴّﻨﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴّﺔ ،وﰎّ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﲑﺳﻮن ﺑﲔ درﺟﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﰲ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ؛ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ) (0.92واﳉﺪول  4ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺜﺒﺎت.
م

ﺟﺪول  :4ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺒﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
اﻟﻤﺤﺎور

اﻋﺎدة اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

1

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴّﺔ

0.99

0.84

2

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻟﻐﻮﻳّﺔ

0.95

0.9

3

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺑﺼﺮﻳّﺔ ﺣﺮﻛﻴّﺔ

0.97

0.78

4

أﺑﻌﺎد اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﻜﻞ

0.99

0.92

ﻳﺘّﻀـ ــﺢ ﻣـ ــﻦ اﳉـ ــﺪول)  ( 4أ ّن ﻣﻌـ ــﺎﻣﻼت اﻟﺜﺒـ ــﺎت اﶈﺴـ ــﻮﺑﺔ ﺑـ ــﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﻣﺮﺗﻔﻌـ ــﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟـ ــﺔ ﻣﻘﺎرﻧـ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﳏﻤﺪ-2005 ،ب(.
 -15إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪراﺳﺔ:
 -1-15اﺧﺘﻴﺎر أداة اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ﻟﺪى أﻃﻔﺎل اﻟﺮوﺿﺔ )ﳏﻤﺪ-2005 ،ب(.
 -2-15ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻴّﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.
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 -3-15اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﻓﻘــﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻷداة ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘّﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﳌﻜﺘــﺐ اﻟﻔــﲏ ﻟﻠﺘﻄــﻮﻳﺮ ﺑــﻮزارة اﻟﱰﺑﻴّـﺔ
اﳋﺎﺻﺔ.
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﺪﻳﺮﻳّﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪارس ّ

اﳋﺎﺻ ـﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴّـﺔ اﻟــﱵ ﰎّ اﺧﺘﻴﺎرﻫــﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ أداة اﻟﺪراﺳــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،وﲢﺪﻳــﺪ ﻣﻮﻋــﺪ
 -4-15ﳐﺎﻃﺒــﺔ اﳌــﺪارس ّ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷداة ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻮف اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺪارس.

 -5-15إﻋﻄﺎء ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻤﺪارس.
 -6-15ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷداة ﻋﻠﻰ ﻋﻴّﻨﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴّﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠّﻤـﺎت اﻟﺮوﺿـﺔ ،وﻋـﺪدﻫﺎ ) (33ﻃﻔـﻞ ﻣـﻦ اﳌـﺪارس
اﳋﺎﺻﺔ.
ّ

 -7-15إﻋــﺎدة اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﺑﻌــﺪ أﺳــﺒﻮﻋﲔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻷول ﻋﻠــﻰ ﻧﻔــﺲ اﻟﻌﻴّﻨــﺔ اﻻﺳــﺘﻄﻼﻋﻴّﺔ وإﳚــﺎد ﻣﻌﺎﻣــﻞ
اﻟﺜﺒﺎت.

اﳋﺎﺻﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴّﺔ.
 -8-15ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷداة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠّﻤﺎت اﻟﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎل ﻋﻴّﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﳌﺪارس ّ

 -9-15ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ ).(2015/5/1 _ 2015/3/1
-10-15
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.

إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰒّ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ وإﻋﻄﺎء اﻟﺘﻮﺻﻴّﺎت

 -16اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ:
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴّﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
 -1-16اﳌﺘﻮﺳــﻄﺎت اﳊﺴــﺎﺑﻴّﺔ واﻻﳓﺮاﻓــﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳـّﺔ واﻟﺮﺗﺒــﺔ واﻟﺘﻜـﺮارات واﻟﻨﺴــﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳـّﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺴـﺆال
اﻷول.

 -2-16ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺘﻌﺪد  MANOVAﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆاﻟﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ.
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 -17ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
 1-17ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺆال اﻷول
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴـﺆال اﻷول اﻟـﺬي ﻳـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ "ﻣـﺎ ﻣـﺪى اﻧﺘﺸـﺎر اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﻟﻸﻃﻔـﺎل اﻟﻌﻤـﺎﻧﻴﲔ
ﻣﺘﻐﲑ اﳉﻨﺲ واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ؟" ﰎّ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳّﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺎت
وﻓﻖ ّ
اﳊﺴﺎﺑﻴّﺔ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳّﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻋﻴّﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﻌ ّﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ﻟـﺪى اﻷﻃﻔـﺎل
ﻛﻞ ﳏﻮر ﻣﻦ ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ ،واﳉﺪول )  ( 5ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ.
ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﰲ ّ
اﻟﺠﺪول )(5

اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴّﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳّﺔ واﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳّﺔ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ
ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﳕﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻌﺮض
ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت

ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ
ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﳕﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺆﺷﺮات
اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ

ﺻﻌﻮﺑﺎت
اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ

ﺻﻌﻮﺑﺎت
اﻻدراك

ﺻﻌﻮﺑﺎت
اﻟﺬاﻛﺮة

اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ

اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ

ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﺑﺼﺮﻳﺔ
ﺣﺮﻛﻴﺔ

اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم

اﳌﺘﻮﺳﻂ

0.33

0.29

0.24

0.32

0.23

0.19

0.3

اﻻﳓﺮاف

0.31

0.29

0.29

0.31

0.29

0.27

0.3

اﻟﺘﻜﺮار

250

278

291

286

287

306

295

اﻟﻨﺴﺒﺔ

68.49

76.16

79.73

%78.36

%78.63

%80.82 %83.83

اﳌﺘﻮﺳﻂ

1.15

1.15

1.13

1.17

1.14

1.1

1.17

اﻻﳓﺮاف

0.11

0.12

0.12

0.12

0.14

0.13

0.11

اﻟﺘﻜﺮار

65

48

50

49

43

37

48

اﻟﻨﺴﺒﺔ

17.81

13.15

13.7

%13.42

%11.78

%13.15 %10.14

اﳌﺘﻮﺳﻂ

1.66

1.65

1.6

1.62

1.75

1.67

1.62

اﻻﳓﺮاف

0.17

0.21

0.17

0.16

0.19

0.19

0.17

اﻟﺘﻜﺮار

50

39

24

30

35

22

22

اﻟﻨﺴﺒﺔ

13.7

10.68

6.58

%8.21

%9.59

%6

%6
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ﻳﺒـ ّـﲔ اﳉــﺪول )  ( 5اﻟﺘﻜ ـﺮارات واﻟﻨﺴــﺐ اﳌﺌﻮﻳّـﺔ واﳌﺘﻮﺳــﻄﺎت اﳊﺴــﺎﺑﻴّﺔ واﻻﳓﺮاﻓــﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳّـﺔ ﻟﺘﻘــﺪﻳﺮات
ﻋﻴّﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﻌ ّﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ﻟﺪى أﻃﻔﺎل ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﺣﺴﺐ
ﻳﺒﲔ ﺣﺼـﻮل اﻷﻃﻔـﺎل اﻟـﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌـﺎﻧﻮن ﻣـﻦ ﺻـﻌﻮﺑﺎت ﻋﻠـﻰ أﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺴـﺐ
ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ واﻷداة ﻛﻜﻞ .ﻛﻤﺎ ّ
ﰲ ﲨﻴ ــﻊ اﶈ ــﺎور واﻷداة ﻛﻜ ــﻞ ،إذ ﺑﻠﻐ ــﺖ  % 78.36ﰲ اﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴّـ ـﺔ % 78.63 ،ﰲ اﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺎت
اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ و %83.83ﰲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳّﺔ اﳊﺮﻛﻴّﺔ ،وﺑﻠﻐﺖ  %80.82ﰲ اﻷداة ﻛﻜﻞ.
ﻓﻴﻤـﺎ ﺣﺼــﻞ اﻷﻃﻔــﺎل اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻌــﺎﻧﻮن ﻣــﻦ ﺻـﻌﻮﺑﺎت ﻋﻠــﻰ أﻗــﻞ اﻟﻨﺴــﺐ ﰲ ﲨﻴــﻊ اﶈــﺎور واﻷداة ﻛﻜــﻞ ،إذ
ﺑﻠﻐــﺖ  %8.21ﰲ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴّـﺔ ،و %9.59ﰲ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳـّﺔ ،و %6ﰲ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺼـﺮﻳّﺔ
اﳊﺮﻛﻴّﺔ ،وﺑﻠﻐﺖ  %6ﰲ اﻷداة ﻛﻜﻞ؛ ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ أ ّن ﻣﻌ ّﺪل اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﻟـﺪى أﻃﻔـﺎل
ﻣ ــﺎ ﻗﺒ ــﻞ اﳌﺪرﺳ ــﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈ ــﺔ ﻣﺴ ــﻘﻂ ﺑﻠﻐ ــﺖ  %6ﺣﺴ ــﺐ ﻗﺎﺋﻤ ــﺔ اﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـ ـﺔ اﳌﺴ ــﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫ ــﺬﻩ
اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ أﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ أ ّن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳـّﺔ ﻟـﺪى أﻃﻔـﺎل ﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ اﳌﺪرﺳـﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈـﺔ ﻣﺴـﻘﻂ
ﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﶈﺎور اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ.
وأﻳﻀــﺎ ﰎّ اﺳــﺘﺨﺮاج اﳌﺘﻮﺳــﻄﺎت اﳊﺴــﺎﺑﻴّﺔ واﻻﳓﺮاﻓــﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳـّﺔ واﻟﺘﻜـﺮارات واﻟﻨﺴــﺐ اﳌﺌﻮﻳـّﺔ ﳉﻤﻴــﻊ أﺑﻌــﺎد
اﶈﻮر اﻷول ﳏﻮر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴّﺔ )ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻدراك وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺬاﻛﺮة(.
وأﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ أ ّن ﻣﻌ ّﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﻟـﺪى أﻃﻔـﺎل ﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ اﳌﺪرﺳـﺔ ﰲ اﻟﺒﻌـﺪ اﻷول
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ أﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ ﻣﻌـﺪﻻت اﻧﺘﺸـﺎر اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﰲ ﺑـﺎﻗﻲ اﻷﺑﻌـﺎد ،ﺣﻴـﺚ ﺑﻠـﻎ ﻣﻌـﺪل اﻷﻃﻔـﺎل
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﳕﺎﺋﻴّﺔ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ  ،%13.70ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺼﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﳕﺎﺋﻴّﺔ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻹدراك  ،%11.68و %6.58ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺬاﻛﺮة.
إ ّن ﻣﻌــﺪل اﻧﺘﺸــﺎر اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﻟــﺪى أﻃﻔــﺎل ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ اﳌﺪرﺳــﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈــﺔ ﻣﺴــﻘﻂ  ،%6وﺗﺘﻔــﻖ
ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ اﳊﺎﻟﻴّـﺔ ﻣــﻊ دراﺳــﺔ ﳏﻤــﺪ وﺳــﻠﻴﻤﺎن ) (2005اﻟــﱵ ﺑﻠــﻎ ﻣﻌــﺪل اﻷﻃﻔــﺎل اﳌﺼــﺎﺑﲔ ﺑﻘﺼــﻮر ﰲ
اﳌﻬﺎرات اﻷﻛﺎدﳝﻴّﺔ  ،%5.76وﻣـﺎ ﺟـﺎء ﰲ دراﺳـﺔ )ﻋـﻮاد (1994 ،ﺑـﺄن ﻣﻌـﺪل اﻹﺻـﺎﺑﺔ ﺑﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠّﻢ
ﰲ ﻣﺼﺮ .%5.86
إ ّن اﻧﺘﺸــﺎر اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﻟــﺪى اﻷﻃﻔــﺎل اﻟﻌﻤــﺎﻧﻴﲔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  %6ﻗــﺪ ﻳﻌــﻮد إﱃ ﺗــﺄﺧﺮ ﰲ ﳕــﻮ وﻧﻀــﺞ
اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﻨﻔﺴــﻴّﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴّﺔ ﻟــﺪى أﻃﻔــﺎل اﻟﻌﻴّﻨـﺔ ،أوﻗــﺪ ﻳﻌــﻮد إﱃ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴّـﺔ ﰲ ﻣــﺪارس ﳏﺎﻓﻈــﺔ ﻣﺴــﻘﻂ
ﻏﲑ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ .ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻴﺌﺔ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ )اﻟﻐﺰاﱄ.(2011 ،
72
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اﳋﺎﺻ ـﺔ اﻷﺣﺎدﻳّـﺔ
وﺣﻴ ــﺚ أ ّن اﻟﺪراﺳ ــﺔ أﺟﺮﻳ ــﺖ ﰲ أرﺑﻌ ــﺔ أﻧ ـﻮاع ﻣ ــﻦ اﻟﺮوﺿ ــﺎت )اﳊﻜﻮﻣﻴّ ـﺔ ،واﻟﺮوﺿ ــﺎت ّ
واﻟﺜﻨﺎﺋﻴّ ـﺔ اﻟﻠﻐــﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴّ ـﺔ( ،ﻟــﻮﺣﻆ أ ّن ﻫﻨــﺎك ﻓــﺮوق ﰲ ﻣﺘﻮﺳــﻄﺎت اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّ ـﺔ ﻟــﺪى أﻃﻔــﺎل ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ
ﻣﺘﻐﲑ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﳏﻮر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳّﺔ اﳊﺮﻛﻴّﺔ.
اﳌﺪرﺳﺔ ،ﺗﻌﻮد إﱃ ّ
وﺣﻴــﺚ إ ّن اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴّـﺔ وﺿــﻐﻮﻃﺎت اﻟﻌﻤــﻞ ﻣــﻦ اﳌــﺆﺛّﺮات اﻟــﱵ ﺗــﺆﺛّﺮ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻴــﻴﻢ اﳌﻌﻠّـﻢ ﻟﻸﻃﻔــﺎل ﰲ
رﻳــﺎض اﻷﻃﻔــﺎل ،وإ ّن اﳌﻌﻠّﻤــﲔ ﻟــﻦ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﳛــﺪدوا ﻫــﺆﻻء اﻷﻃﻔــﺎل إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻌــﺮﻓﺘﻬﻢ ــﻢ ﳏــﺪودة،
ـﺘﻤﺮة ﻟﺰﻳ ــﺎدة وﻋ ــﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـ ـﺔ Chapman,
ﻟ ــﺬﻟﻚ ﳚ ــﺐ أن ﻳ ــﺘّﻢ ﺗ ــﺪرﻳﺒﻬﻢ ﺑﺼ ــﻮرة ﻣﺴ ـ ّ
).(Gledhill, Jones, Burton & Soni 2006; Firstater, 2005
وﻳﻌﺰو ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ؛ ﺣﻴﺚ إ ّن ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺴﻘﻂ ﻳﺘﻤﻴّﺰ ﺑﺄﻧّﻪ ذو ﻟﻐﺎت ﳐﺘﻠﻔـﺔ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻮﺟـﺪ
ﻟﻐﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴّﺔ واﻟﺒﻠﻮﺷﻴّﺔ واﻟﺰﳒﺒﺎرﻳّﺔ وﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻓﻘﺪ ﳚﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﺻـﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ
ﻣــﻊ أﻗﺮاﻧــﻪ ﰲ اﳌﺪرﺳــﺔ وﻣــﻊ اﳌﻌﻠّﻤــﺔ وﻣــﻊ اﳌﻨــﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳــﻴّﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﺳــﺠﻠﺖ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ ﻣﻌــﺪل اﻧﺘﺸــﺎر اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت
اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّ ـﺔ ﻟــﺪى أﻃﻔــﺎل ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ اﳌﺪرﺳــﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈــﺔ ﻣﺴــﻘﻂ ﰲ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳّـﺔ أﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺴــﺐ ﺣﻴــﺚ ﺑﻠــﻎ
.%9.59
اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻻﺣﻘﺎً ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ
أﻳﻀﺎ ﻋﺮﺿﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴّﺔ ﻣﻌ ّﺪل اﻷﻃﻔﺎل ّ
 ،%13.15وﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻛﺒــﲑة ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧـﺔ ﻣــﻊ ﺣﺠـﻢ اﻟﻌﻴّﻨــﺔ اﻷﺻـﻠﻴّﺔ اﻟــﱵ ﺑﻠﻐـﺖ  365ﻃﻔــﻞ وﻃﻔﻠـﺔ وﻣﻌـ ّﺪل
اﻷﻃﻔــﺎل اﶈـ ّـﻮﻟﲔ اﱃ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺻــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ ﰲ اﳊﻠﻘــﺔ اﻷوﱃ ﺣﺴــﺐ إﺣﺼــﺎﺋﻴّﺔ ) (2014/2013اﻟــﱵ
ﺑﻠﻐﺖ  ،%10.5وﻫﺬا ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷـﺮ ﻟﻸﻋـﺪاد اﻟﻘﺎدﻣـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻄـﻼب ذوي ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠّﻢ ﰲ اﳊﻠﻘـﺔ اﻷوﱃ
ﰲ ﻣﺪارس ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أ ّن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻻﺣﻘﺎً ﰲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴّﺔ.
ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﶈﻮﻟﲔ إﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ﰲ اﳊﻠﻘﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ
ﻓﺄﻋﺪاد اﻷﻃﻔﺎل ّ
ّ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮزارة اﻟﱰﺑﻴّـﺔ واﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ )اﳌﺪﻳﺮﻳـّﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠـﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴّـﺔ،(2014 ،
ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﱰﺑﻴّﺔ ّ
وﻳﻌﺰو ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ ذﻟﻚ إﱃ:
 ﻋﺪم وﺟﻮد رﻳﺎض أﻃﻔﺎل ﰲ اﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴّﺔ.اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻻﺣﻘﺎً.
 -ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﳌﺒ ّﻜﺮ ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل ّ
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ﺣﱴ اﻟﺼﻒ اﻟﺜـﺎﱐ ،ﰒّ ﻧﻘـﻮم
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺪﺧﻼت ﻋﻼﺟﻴّﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻒ اﻷول ،ﺣﻴﺚ أﻧﻨﺎ ﻧﱰك اﻟﻄﻔﻞ ّﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻪ إﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ.

 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻼﺟﻴّﺔ ﺗﻘﻲ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒ ّﻜﺮ.ﻓﻠــﻮ أﻧّﻨــﺎ ﻧﺮﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﺌــﺔ ﻣﺒﻜ ـﺮاً ﻻﺳــﺘﻄﻌﻨﺎ أن ﻧﻘﻠــﻞ أﻋــﺪاد اﻷﻃﻔــﺎل اﶈـ ّـﻮﻟﲔ ،واﺳــﺘﻄﻌﻨﺎ أن ﻧﻌــﺎﰿ
ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ (Cortiella & Horowitz,
اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻻﺣﻘﺎً ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺘﺪﺧﻼت
) 2014ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﻀﺮورة ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻃﻔﺎل ّ
اﻟﻌﻼﺟﻴّﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ.
اﳌﻬﺘﻤ ـ ـﺔ ﲟ ــﻨﻬﺞ اﻻﺳ ــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘ ــﺪﺧﻞ Responsiveness to
وأﻳﻀ ــﺎ أوﺻ ــﺖ اﻟﺪراﺳ ــﺎت ّ
)Intervention (RTIﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻃﻔﺎل وﻫﻢ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ،
اﳌﻌﺮﺿــﲔ ﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠّﻢ ﻻﺣﻘ ـﺎً ،وﺗﻘــﺪﱘ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﳍــﻢ ﰲ وﻗــﺖ ﻣﺒﻜــﺮ وﻋــﺪم
ـﺘﻢ ﲢﺪﻳــﺪ اﻷﻃﻔــﺎل ّ
ﺣــﱴ ﻳـ ّ
اﻻﻧﺘﻈﺎر إﱃ أن ﻳﻔﺸﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ،ﻛﻤﺎ ﰲ دراﺳﺔ أردوﻳﻦ ووت وﻛﻮﻧﻴﻞ ووﻛﻮﻳﻨﺞ & (Ardoin & Witt
) ،Connel & Koenig, 2005ودراﺳــﺔ ﻛﺎﻓــﺎل وﻛﻮﻓﻤــﺎن وﺑــﺎﴰﲑ وﻟﻔــﺮ & (Kavale
).Kauffman & Bachmeier & Lefever, 2008
وﺣﺴﺐ ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﺎءت اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﳌﻌﺮﺿـﲔ ﻟﻠﺼـﻌﻮﺑﺎت ﰲ
اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ﻟﺪى أﻃﻔﺎل ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﶈﻮر ،%9.59وﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻷﻃﻔـﺎل ّ
اﶈﻮر ﺣﻮاﱄ  ،%11.78ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺼـﺮﻳّﺔ اﳊﺮﻛﻴّـﺔ ﺣﻴـﺚ ﺑﻠـﻎ ﻣﻌـﺪل اﻧﺘﺸـﺎر
اﳌﻌﺮﺿــﲔ ﻟﻠﺼــﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﻫــﺬا اﶈــﻮر ﺣ ـﻮاﱄ
اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّ ـﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ﺣ ـﻮاﱄ  ،% 6وﻛــﺎن ﻣﻌ ـ ّﺪل اﻷﻃﻔــﺎل ّ
 ،%13.15وﻳﻼﺣﻆ أ ّن ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨﺎً واﺿـﺤﺎً ﰲ ﻣﻌـ ّﺪل ﺷـﻴﻮع اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﻟـﺪى أﻃﻔـﺎل اﻟﺮوﺿـﺔ ﰲ
ﳎــﺎﻻت اﻟﺪراﺳــﺔ ،وﻫــﺬا ﻣــﺎ أﺷــﺎر إﻟﻴــﻪ ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﳉﻤﻌﻴّـﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴّـﺔ ) :(1997إ ّن اﻟﺼــﻌﻮﺑﺔ ﻫــﻲ اﺿــﻄﺮاب ﰲ
واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴّﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ وﻗﺪ ﳒﺪﻫﺎ ﰲ ﻧﻮع واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻧﻮاع ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ
)ﺳﻠﻴﻤﺎن.(2008 ،
وأ ّﻛـﺪت ﻣﻌﻈـﻢ اﻟﺪراﺳـﺎت أ ّن  %20ﻣـﻦ اﻷﻃﻔـﺎل ﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ اﳌﺪرﺳـﺔ ،ﺗﻨﻤـﻮ ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﺑـﺒﻂء ﻣﻬـﺎرﰐ اﻟـﺘﻌﻠّﻢ
واﻟﺘّﻮاﺻ ــﻞ )ﻋﺒ ــﺪ اﳍ ــﺎدي وﻋﺒﺪاﳊﻤﻴ ــﺪ ،(2012 ،ﻟ ــﺬﻟﻚ اﺣﺘﻠّـ ـﺖ اﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳّـ ـﺔ واﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴّـ ـﺔ
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)اﻻﻧﺘﺒــﺎﻩ واﻹدراك واﻟــﺬاﻛﺮة( اﳌﺮاﺗــﺐ اﻷوﱃ ﰲ ﻣﻌ ـ ّﺪﻻت اﻧﺘﺸــﺎر اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّ ـﺔ ﻟ ــﺪى أﻃﻔــﺎل ﻣــﺎ ﻗﺒ ــﻞ
اﳌﺪرﺳﺔ ،وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﱃ:
 ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳕﻮ اﻷﻃﻔﺎل. اﺳﺘﺨﺪام أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﰲ ﳐﺎﻃﺒﺔ اﻟﻄﻔﻞ؛ ﺣﻴﺚ إ ّن ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺴﻘﻂ ﻳﺘّﺴﻢ ﺑﺘﻌ ّﺪد اﻟﻠﻐﺎت.-

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳّﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳّﺔ ﰲ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﳌﺪارس ﺛﻨﺎﺋﻴّﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﳌﺪارس اﻟﻌﺎﳌﻴّﺔ.

 ﻋــﺪم ﺗــﻮﻓﺮ ﺑ ـﺮاﻣﺞ ﻋﻼﺟﻴّ ـﺔ ﻟﺘﺸــﺘﺖ اﻻﻧﺘﺒــﺎﻩ واﻹدراك واﻟــﺬاﻛﺮة ،إﺿ ــﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻠــﺔ ﺧــﱪة اﳌﻌﻠّﻤــﺔ ﰲ ﻫ ــﺬااﺎل.

وﺗﺘﻔﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴّﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻓﺎﻳﺪ ) (2001اﻟﱵ أوﺿﺤﺖ أ ّن ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﰲ
ﳏــﺎور اﻟﺪراﺳ ــﺔ ﺗ ـﱰاوح ﺑ ــﲔ  3اﱃ  ،%28واﺗّﻔﻘــﺖ أﻳﻀ ـﺎً ﻣــﻊ دراﺳ ــﺔ اﻟﻜﺎﻳــﺪ ) (2012ﰲ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ اﻧﺘﺸ ــﺎر
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ﺣﻴـﺚ ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳـّﺔ ﰲ اﳌﺮﺗﺒـﺔ اﻷوﱃ ،واﺧﺘﻠﻔـﺖ ﻣـﻊ دراﺳـﺔ ﻋـﻮاد )(1994
ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﶈﺎور ﰲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ﻟﺪى أﻃﻔﺎل ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﺔ.
ﰲ ﳏﻮر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴّﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ،اﺣﺘﻠّـﺖ اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت ﰲ
اﻻﻧﺘﺒــﺎﻩ أﻋﻠــﻰ ﻣﺮﺗﺒــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﻇﻬــﺮ ﻣﻌ ـ ّﺪل اﻧﺘﺸــﺎر اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّ ـﺔ ﻟــﺪى اﻷﻃﻔــﺎل ﰲ ﳏﺎﻓﻈــﺔ ﻣﺴــﻘﻂ ﰲ
اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﰲ ﻫـﺬا اﶈـﻮر ،%17.81
اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺣﻮاﱄ  ،%13.70وﻛﺎن ﻣﻌ ّﺪل اﻷﻃﻔﺎل ّ
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﲑة ،ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﻷﻃﻔـﺎل
اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ ﰲ ﻫﺬا
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﺣﻮاﱄ  %6.58وﻛﺎن ﻣﻌ ّﺪل اﻷﻃﻔﺎل ّ
اﻟﺒﻌﺪ .%13.70
ﺗﺄﺧﺮ ﰲ ﻧﻀﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴّﺎت اﻟﻨﻔﺴـﻴّﺔ ﻟـﺪى اﻷﻃﻔـﺎل،
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳّﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴّﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ّ
أو ﻟﻠﻌﻮاﻣــﻞ اﳉﻴﻨﻴّ ـﺔ أو اﻟﻮراﺛﻴّ ـﺔ ،وﻗــﺪ ﺗﻌــﻮد اﻷﺳــﺒﺎب إﱃ ﻛﺜــﺮة اﳌﺸــﺘﺘﺎت ﰲ اﻟﺮوﺿــﺔ وﻣﻴــﻞ اﻷﻃﻔــﺎل ﰲ ﻫــﺬﻩ
اﳌﺮﺣﻠﺔ إﱃ اﻟﻠﻌﺐ واﳊﺮﻛـﺔ ،وﻗـﺪ ﻳﻌـﻮد اﻟﺴـﺒﺐ إﱃ ﻗﻠّـﺔ ﺧـﱪة اﳌﻌﻠّﻤـﺔ ﰲ اﻟﺘﻌ ّـﺮف ﻋﻠـﻰ ﻫـﺆﻻء اﻷﻃﻔـﺎل ،وﺗﺘﻔـﻖ
ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ــﺔ ﻣ ــﻊ دراﺳ ــﺔ ﻋ ـﻮاد ) (1994ﰲ أ ّن أﻋﻠ ــﻰ ﻣﻌ ـ ّﺪل اﻧﺘﺸ ــﺎر اﻟﺼ ــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّ ـﺔ ﻛ ــﺎن ﰲ
ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﶈﻮر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴّﺔ ،واﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﻜﺎﻳﺪ ) (2012ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺘﺸﺎر
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ﰲ أﺑﻌﺎد ﳏﻮر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴّﺔ ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻠﺖ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺬاﻛﺮة ﰲ دراﺳﺘﻪ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ.
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 2-17ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻟﻺﺟﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺴـﺆال اﻟﺜــﺎﱐ اﻟــﺬي ﻳــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ" :ﻫــﻞ ﺗﻮﺟــﺪ ﻓــﺮوق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴّﺔ ﰲ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت
اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ﻟﺪى أﻃﻔﺎل اﻟﺮوﺿﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴـﻘﻂ ﺗُﻌـﺰى ﳌﺘﻐ ّـﲑ اﻟﻨـﻮع )ذﻛـﺮ أو اﻧﺜـﻰ(؟" ﰎّ ﺣﺴـﺎب اﳌﺘﻮﺳـﻄﺎت
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ،واﳉﺪول)  ( 6ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ.
اﳊﺴﺎﺑﻴّﺔ واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳّﺔ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ وﻓﻘﺎً ّ
اﻟﺠﺪول  :6اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴّﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳّﺔ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻨﻮع
اﶈﺎور

إﻧﺎث

ذﻛﻮر
اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ

اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري

اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ

اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ

0.66

0.54

0.55

0.52

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ

0.6

0.6

0.49

0.57

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺑﺼﺮﻳﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ

0.46

0.54

0.37

0.5

اﻷداة ﻛﻜﻞ

0.61

0.52

0.5

0.5

ﻳﺘّﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول )  ( 6وﺟﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻇـﺎﻫﺮي ﰲ اﳌﺘﻮﺳـﻄﺎت اﳊﺴـﺎﺑﻴّﺔ ﺑـﲔ اﻟـﺬﻛﻮر واﻹﻧـﺎث ﰲ ﻣﻌـ ّﺪل
اﻧﺘﺸــﺎر اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ،وﻟﺒﻴــﺎن دﻻﻟــﺔ اﻟﻔــﺮوق اﻹﺣﺼــﺎﺋﻴّﺔ ﺑــﲔ اﳌﺘﻮﺳــﻄﺎت اﳊﺴــﺎﺑﻴّﺔ ،ﰎّ اﺳــﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴــﻞ
اﻟﺘﺒــﺎﻳﻦ اﳌﺘﻌ ـ ّﺪد ،ﺣﻴــﺚ ﺑﻠﻐــﺖ ﻗﻴﻤــﺔ وﻳﻠﻜــﺲ ﳌﺒــﺪأ  ،0.96 Wilks' Lambdaوﺑﻠﻐــﺖ ﻗﻴﻤــﺔ "ف"
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳍﺎ ) ،(5.71وﻫﻲ داﻟّﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴّﺎً ﻋﻨﺪ ﻣﺴـﺘﻮى  ،0.001ﳑـﺎ ﻳﻌـﲏ وﺟـﻮد ﻓـﺮوق ﺣﻘﻴﻘﻴّـﺔ ﰲ أﺣـﺪ أو
ﳌﺘﻐﲑ اﻟﻨﻮع ،وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﶈﺎور اﻟ ّﺪاﻟﺔ ﰎّ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي،
ﲨﻴﻊ ﳏﺎور اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ وﻓﻘﺎً ّ
واﳉﺪول)  ( 7ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ.
اﻟﺠﺪول  :7ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﻨﻮع ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ
ﳎﻤﻮع اﳌﺮﺑﻌﺎت

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺑﻌﺎت

ف)(363 ،1

اﻻﺣﺘﻤﺎل

اﶈﺎور
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ

4.32

4.32

16.9

>0.001

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ

4.44

4.44

14.23

>0.001
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ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺑﺼﺮﻳﺔ -ﺣﺮﻛﻴﺔ

3.04

3.04

12.7

>0.001

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﳕﺎﺋﻴﺔ

4.05

4.05

17.2

>0.001

اﳋﻄﺄ

85.43

0.24

اﳌﻮﺿـ ـﺤﺔ ﰲ اﳉ ــﺪول )  ( 7إﱃ وﺟ ــﻮد ﻓ ــﺮوق ذات دﻻﻟ ــﺔ إﺣﺼ ــﺎﺋﻴّﺔ ﰲ ﲨﻴ ــﻊ ﳏ ــﺎور
أﺷ ــﺎرت اﻟﻨﺘ ــﺎﺋﺞ ّ
اﻟﺪراﺳﺔ واﻷداة ﻛﻜﻞ ﰲ ﻣﻌ ّﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ،وﻋﻨـﺪ اﻟﺮﺟـﻮع إﱃ
اﺗﻀـﺢ أ ّن ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ﻟــﺪى اﻟــﺬﻛﻮر أﻋﻠــﻰ ﻣﻨــﻪ ﻟــﺪى اﻹﻧــﺎث.
ﺟــﺪول اﳌﺘﻮﺳــﻄﺎت اﳊﺴــﺎﺑﻴّﺔ ّ
وﻳﻌــﺰو اﻟﺒــﺎﺣﺜﻮن اﻟﺴــﺒﺐ ﰲ ذﻟ ــﻚ إﱃ أ ّن ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟــﺬﻛﻮر واﻹﻧــﺎث ،وإن اﻟﻔ ــﺮوق اﻟﻔﺴ ـﻴﻮﻟﻮﺟﻴّﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ،ﺗﻌ ــﺪ
اﳌﺴــﺆوﻟﺔ ﺑﺪرﺟــﺔ ﻛﺒــﲑة ﻋــﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎت ﻛـ ّـﻞ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ،وﻗــﺪ ﻳﺮﺟــﻊ اﻷﻣــﺮ إﱃ ﺑﻴﺌــﺎﻢ أو ﻇــﺮوﻓﻬﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴّـﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ،
اﻟﱵ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺜﲑات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﻢ ،وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ،وﲢﺜّﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠّﻢ وﺗﻮﻓّﺮ ﳍﻢ اﳋﱪات
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ؛ ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت دراﺳﺔ ﻋﻮاد ) (1994ودراﺳﺔ ﻛﻮﺗﻴﻨﻬﻮ وآﺧﺮون )(Coutinho et al, 2002
 ،ودراﺳﺔ ﺑﻮﻳﻞ وآﺧﺮون ) (Boyle et al, 2011إﱃ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﰲ اﻟﻨﻮع ﰲ ﻣﻌ ّﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ،وﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻓﺎﻳـﺪ ) ،(2001ودراﺳـﺔ ﳏﻤـﺪ و ﺳـﻠﻴﻤﺎن ) ،(2005ودراﺳـﺔ
ﲞــﺶ ) (2006ودراﺳــﺔ اﻟﻜﺎﻳــﺪ ) ،(2012اﻟــﱵ أﺛﺒﺘــﺖ ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻓــﺮوق ﰲ اﻟﻨــﻮع؛ وﻣــﻦ اﳌﻤﻜــﻦ ﺗﻔﺴــﲑ
ذﻟــﻚ إﱃ اﺧــﺘﻼف ﰲ ﺣﺠــﻢ اﻟﻌﻴّﻨــﺎت ،واﻟﻌﻤــﺮ اﻟــﺰﻣﲏ ﻟﺘﻠــﻚ اﻟﻌﻴّﻨــﺎت ،وﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟــﱵ ﻃﺒــﻖ ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﻠــﻚ
اﻟﺪراﺳﺎت.
 3-17ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﻟﻺﺟﺎﺑـﺔ ﻋــﻦ اﻟﺴـﺆال اﻟﺜﺎﻟــﺚ اﻟــﺬي ﻳـﻨﺺ ﻋﻠــﻰ" :ﻫـﻞ ﺗﻮﺟــﺪ ﻓــﺮوق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴّﺔ ﰲ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت
اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّ ـﺔ ﻟــﺪى أﻃﻔــﺎل اﻟﺮوﺿــﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈــﺔ ﻣﺴــﻘﻂ ﺗُﻌــﺰى ﳌﺘﻐـ ّـﲑ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ )أﺣــﺎدي ،ﺛﻨــﺎﺋﻲ ،ﻋــﺎﳌﻲ،
ﺣﻜــﻮﻣﻲ(؟" ﰎّ ﺣﺴــﺎب اﳌﺘﻮﺳــﻄﺎت اﳊﺴــﺎﺑﻴّﺔ واﻻﳓﺮاﻓــﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳّـﺔ ﻟﻠﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّ ـﺔ وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻜــﻞ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ
ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ.
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ،واﳉﺪول ) ّ ( 8
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اﻟﺠﺪول) (8
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴّﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳّﺔ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺘﻐﻴّﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ

أﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ

اﶈﺎور

اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﻻﳓﺮاف

اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﻻﳓﺮاف

ﺣﻜﻮﻣﻲ

ﻋﺎﳌﻲ

اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻻﳓﺮاف اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﻻﳓﺮاف

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴّﺔ

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.56

0.6

0.54

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻟﻐﻮﻳّﺔ

0.49

0.6

0.4

0.6

0.6

0.46

0.46

0.55

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺑﺼﺮﻳّﺔ-ﺣﺮﻛﻴّﺔ

0.28

0.4

0.3

0.5

0.6

0.39

0.39

0.48

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﳕﺎﺋﻴّﺔ

0.45

0.4

0.4

0.5

0.6

0.53

0.53

0.5

ﻳﺘّﻀــﺢ ﻣــﻦ اﳉــﺪول )  ( 8وﺟــﻮد ﺗﺒﻴﺎﻧـﺎّ ﻇﺎﻫﺮﻳـّﺎّ ﰲ اﳌﺘﻮﺳــﻄﺎت اﳊﺴــﺎﺑﻴّﺔ ،وﻓﻘـﺎً ﳌﺘﻐـ ّـﲑ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ
)أﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ ،ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻋﺎﳌﻲ ،ﺣﻜﻮﻣﻲ( .وﻟﺒﻴﺎن دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺮوق اﻹﺣﺼﺎﺋﻴّﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴّﺔ ،ﰎّ
اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺘﻌ ّﺪد ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ وﻳﻠﻜﺲ ﳌﺒﺪأ  ،(0.91) Wilks' Lambdaوﺑﻠﻐﺖ
ﻗﻴﻤﺔ "ف" اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳍﺎ ) ،(3.73وﻫﻲ داﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى > ،0.001ﳑﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ أﺣﺪ
أو ﲨﻴﻊ ﳏﺎور اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ،وﻓﻘﺎً ﳌﺘﻐﲑ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﶈﺎور اﻟ ّﺪاﻟﺔ ،ﰎّ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ
اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻷﺣﺎدي ،واﳉﺪول )  ( 9ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ.
اﻟﺠﺪول ) (9
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ
اﶈﺎور

ﳎﻤﻮع اﳌﺮﺑﻌﺎت

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺑﻌﺎت

ف)(361 ،3

اﻻﺣﺘﻤﺎل

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ

1.24

0.41

1.55

0.201

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ

1.42

0.47

1.47

0.222

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺑﺼﺮﻳﺔ -ﺣﺮﻛﻴﺔ

3.16

1.05

4.39

0.005

ﺻﻌﻮﺑﺎت ﳕﺎﺋﻴﺔ

1.38

0.46

1.89

0.131

اﳋﻄﺄ

88.1

0.24
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ﻳﺘّﻀــﺢ ﻣــﻦ اﳉــﺪول )  ( 9وﺟــﻮد ﻓــﺮوق ّداﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴّﺎً ﰲ اﶈــﻮر اﻟﺜﺎﻟــﺚ "اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺼـﺮﻳّﺔ اﳊﺮﻛﻴّـﺔ"،
وأﻣــﺎ اﶈــﺎور اﻷﺧــﺮى واﻟﺪرﺟــﺔ اﻟﻜﻠﻴّ ـﺔ ﻓﻘــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ ﻏــﲑ ّداﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴّﺎً .وﳌﻌﺮﻓــﺔ ّاﲡ ـﺎﻩ اﻟﻔــﺮوق ﰲ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت
ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ.
اﻟﺒﺼﺮﻳّﺔ اﳊﺮﻛﻴّﺔ ،ﰎّ اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر  LSDﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺒﻌﺪﻳّﺔ ،واﳉﺪول ) ّ ( 10
اﻟﺠﺪول )  :(10ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر  LSDﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻮر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ -اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻟﻐﺔ

ﻋﺎﳌﻲ

اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ

أﺣﺎدي ﻟﻐﺔ

أﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ

0.28

--

ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ

0.3

0.03

--

ﻋﺎﳌﻲ

0.57

*0.24

*0.21

--

ﺣﻜﻮﻣﻲ

0.39

0.11

0.08

0.13

* داﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ≥0.05
اﳌﻮﺿ ـﺤﺔ ﰲ اﳉــﺪول )  ( 10إﱃ دﻻﻟــﺔ اﻟﻔــﺮوق ﰲ ﻣﻘــﺎرﻧﺘﲔ ،وﻋــﺪم
أﺷــﺎرت ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎرﻧــﺎت اﻟﺒﻌﺪﻳّـﺔ ّ
دﻻﻟــﺔ اﳌﻘﺎرﻧــﺎت اﻷﺧــﺮى؛ ﺣﻴــﺚ ﻛــﺎن ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺼـﺮﻳّﺔ اﳊﺮﻛﻴّـﺔ ﻟﻄﻠﺒــﺔ اﳌــﺪارس اﻟﻌﺎﳌﻴّـﺔ أﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ
أﺣﺎدﻳّﺔ أو ﺛﻨﺎﺋﻴّﺔ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻳﻌﺰو اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ:
 اﻟﻀﻐﻮط اﻟﱵ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ ،وﻛﺜﺮة اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴّﺔ ﰲ اﳌﺪارس اﻟﻌﺎﳌﻴّﺔ. اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐــﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳّـﺔ ﻛﻠﻐــﺔ أﺳﺎﺳــﻴّﺔ وﺗﺸــﺘﺘﻪ ﺑــﲔ اﻟﻠﻐــﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳّـﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳــﺔ واﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّـﺔ أو ﻟﻐــﺔأﺧﺮى ﰲ اﳌﻨﺰل ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﺿﺎﻓﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ.

 ﻛﻤﻴّﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻠ ّﻘﺎﻫﺎ اﻟﻄﻔﻞ ،وﺷﻌﻮرﻩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ ﻣﻦ ﻃﻮل اﻟﻔـﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴّـﺔ اﻟـﱵ ﻳﻘﻀـﻴﻬﺎ ﰲ اﳌـﺪارساﻟﻌﺎﳌﻴّﺔ.
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 ﻛﺜﺮة أﻋﺪاد اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺪراﺳـﻴّﺔ ﰲ اﳌـﺪارس اﻟﻌﺎﳌﻴّـﺔ ،ﺣﻴـﺚ ّأـﺎ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ اﳌـﺪارس أﺣﺎدﻳـّﺔاﻟﻠﻐﺔ وﺛﻨﺎﺋﻴّﺔ اﻟﻠﻐﺔ.
 ﺷﻌﻮر اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄﻧّﻪ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻨﺰل ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠّﻤﺔ أﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻃﻮال اﻟﻴﻮم ﻣﻌﻪ ﰲ اﻟﺼﻒﻣﺎﻋﺪا ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ،ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺪارس اﻷﺣﺎدﻳﺔ وﺛﻨﺎﺋﻴّـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻣـﻦ

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ.
-

وﺟﻮد ﺟﺎﻟﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﳌﺪارس اﻟﻌﺎﳌﻴّﺔ ،ﲡﻌﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻏﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴّﻒ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴّﺔ.

ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ وزارة
 ﺗﻌـ ّﺪد ﺟﻬــﺎت اﻹﺷـﺮاف ﻋﻠــﻰ اﳌــﺪارس اﻟﻌﺎﳌﻴّـﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﺗﺸــﺮف ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺟﻬــﺔ ّﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪم اﻻﺗّﻔﺎق ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر ،ﳑﺎ ﻳﺆﺛّﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ.
اﻟﱰﺑﻴّﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ّ

وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻗﻨﺎوي وﳏﻤﺪ ) (1996اﻟـﱵ أﺛﺒﺘـﺖ ﺑﺄﻧـّﻪ ﺗﻮﺟـﺪ ﻓـﺮوق ﺑـﲔ اﻟﺮوﺿـﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ
ﰲ اﻹﺷﺮاف ﻟﻮزارة اﻟﱰﺑﻴّﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻘﻂ  ،وﺑﲔ اﻟﺮوﺿـﺎت اﻟـﱵ ﺗﺘﻌـ ّﺪد ﻓﻴﻬـﺎ ﺟﻬـﺎت اﻹﺷـﺮاف ﻟﺼـﺎﱀ اﳌـﺪارس
اﻟﱵ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ وزارة اﻟﱰﺑﻴّﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻘﻂ ؛ وﲣﺘﻠﻒ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﻜﺎﻳﺪ ) (2012اﻟﱵ أﺛﺒﺘﺖ وﺟـﻮد ﻓـﺮوق
ﺧﺎﺻـﺔ
ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴّﺔ ﺗُﻌﺰى ﻷﺛﺮ ﻧﻮع اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ﺳـﻮاء ﻛﺎﻧـﺖ ﺣﻜﻮﻣﻴّـﺔ أو ّ
اﳋﺎﺻﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮوق ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺪارس ّ
 -18اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت:
ﰲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻘ ّﺪم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻳﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻨﺬ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل.
 -1-18ﺗﻮﻓﲑ روﺿﺎت ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴّﺔ ﺣﱴ ّ
 -2-18ﺗﻄﺒﻴــﻖ إﺟ ـﺮاءات اﻟﻔــﺮز واﻟﻜﺸــﻒ اﳌﺒ ّﻜ ـﺮ ﻟﻸﻃﻔــﺎل ﰲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ رﻳــﺎض اﻷﻃﻔــﺎل ،وﻣﻼﺣﻈــﺔ ﺳــﻠﻮك
اﻷﻃﻔﺎل وﺗﺪوﻳﻨﻪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ،وﻋﻤﻞ ﻣﻠﻒ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،ﳛﻤﻞ ﻣﻌﻪ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻴﻬﺎ.
اﻟﺼ ـﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳّـﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴّـﺔ ﻷﻃﻔــﺎل اﻟﺮوﺿــﺔ اﳌﺼــﺎﺑﲔ ﺑﺼــﻌﻮﺑﺎت
ﺧﺎﺻ ـﺔ ﰲ ﻋــﻼج ّ
 -3-18ﻋﻤــﻞ ﺑ ـﺮاﻣﺞ ّ
اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ ،ﻟﺘﻔﺎدي ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻗﺒﻞ أن ﺗﱰاﻛﻢ.
ﳕﺎﺋﻴّﺔ أو ّ
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 -4-18ﻋﻤــﻞ ﺑـﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴّـﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠّﻤــﺎت ﰲ رﻳــﺎض اﻷﻃﻔــﺎل ،ــﺪف اﻟﺘﻌـ ّـﺮف ﻋﻠــﻰ ﻫــﺆﻻء اﻷﻃﻔــﺎل وﻃــﺮق
ﻓﺮزﻫﻢ وﺗﺸﺨﻴﺼﻬﻢ وﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ وﻃﺮق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ.

ﲣﺼـﺺ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ّ
 -5-18إﻋﺪاد ﻣﻌﻠّﻤﺎت اﻟﺮوﺿﺔ إﻋﺪاداً ّ
ﺧﺎﺻﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﰲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﱰﺑﻴّﺔّ ،
ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻃﻔﺎل ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ.

 -6-18إﻋــﺪاد ﺧﻄّـﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺎﻟﻄﻔــﻞ ذي اﻟﺼــﻌﻮﺑﺔ ﳕﺎﺋﻴّـﺔ أو اﳌﻌـ ّـﺮض ﻟﻺﺻــﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺼــﻌﻮﺑﺔ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّـﺔ ،ﻣﻨــﺬ
اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ اﻷوﱃ ،وﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل اﻵن.

اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴّﺔ واﻟﺘﻌﻠﻤﻴّﺔ
 -7-18ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻌﻠّﻤﺔ اﻟﺼﻒ اﻷول ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎء اﻷﻃﻔﺎل ّ
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒ ّﻜﺮة وﺗﺪرﻳﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮق اﻟﻮﻗﺎﺋﻴّﺔ.

 -8-18ﻣﻨﺢ ﻣﻌﻠّﻤﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴّﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻼت اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻟﺼﻒ اﻷول.

 -9-18ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﻣﻌﻠّﻤﺎت اﻟﺼﻒ وﺑﲔ ﻣﻌﻠّﻤﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠّﻢ.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
 ﲞﺶ ،أﻣﲑة ﻃﻪ ) .(2006ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮات ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﺑﻤﻔﻬـﻮم اﻟـﺬات ﻟـﺪى ﻋﻴﻨـﺔﻣﻦ أﻃﻔﺎل اﻟﺮوﺿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،دراﺳﺎت اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ – ﻣﺼﺮ.93-83 ،(31) 9 ،
 ﺎء ،ﻣﺎﺟﺪة ) .(2009ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻋﻤﺎن :دار اﻟﺼﻔﺎ. اﳊﺎج ،ﻫﺪى ﻋﺒﺪاﷲ ) .(2004اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞاﻃﻔﺎﻟﻨــﺎ وﺻــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠﻢ -اﻟﻜﺸــﻒ اﻟﻤﺒﻜــﺮ ﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠﻢ ﻷﻃﻔــﺎل ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻟﻤﺪرﺳــﺔ.اﻟﺮﻳﺎض :اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ) .(2008ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ .اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ. اﻟﺸـﺨﺺ ،ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺴــﻴﺪ؛ وﻣﻨﻴــﺐ ،ــﺎﱐ ﻋﺜﻤــﺎن؛ وﳏﻤـﺪ ،ﺳــﻮزان ) ،(2011ﻣﻘﻴــﺎس ﺗﺸــﺨﻴﺺﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪى أﻃﻔﺎل ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت واﻷﻣﻬﺎت ،ﳎﻠﺔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ.863-823 ،(3) 35 ،
 ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ،ﺳﻬﲑ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ و ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ،ﻣﲎ ﺣﻠﻤﻲ ) .(2012ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞاﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﻟـﺪى أﻃﻔـﺎل اﻟﺮوﺿـﺔ ذوي ﺻـﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻄﺎﺋﻒ ،دراﺳﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ56-11 ،(8) 28 ،
 اﻟﻌﻠﻮان ،أﲪﺪ اﻟﻔﻼح ) .(2008ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي .ﻋﻤﺎن :دار اﳊﺎﻣﺪ. ﻋﻠــﻲ ،ﺻــﻼح ﻋﻤــﲑة ) .(2005ﺻــﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠــﻢ اﻟﻘــﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ :اﻟﺘﺸــﺨﻴﺺ واﻟﻌــﻼج .اﻟﻜﻮﻳــﺖ:ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح.
 ﻋﻮاد ،أﲪﺪ ) .(1994اﻟﺘﻌﺮف اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔاﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ــﺔ .وﻗ ــﺎﺋﻊ اﳌ ــﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤ ــﻲ اﻟﺜ ــﺎﱐ ﳌﻌﻬ ــﺪ اﻟﺪراﺳ ــﺎت اﻟﻌﻠﻴ ــﺎ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟ ــﺔ )ص ص .(341-304
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
 ﻋﻮاد ،أﲪﺪ ) .(2009ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ .ﻋﻤﺎن :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق.82

ﻤﺠﻠﺔ اﺘﺤﺎد اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨﻔس ............................اﻝﻤﺠﻠد اﻝراﺒﻊ ﻋﺸر  -اﻝﻌدد اﻝراﺒﻊ– 2016

 اﻟﻐﺰاﱄ ،ﺳﻌﻴﺪ ﻛﻤﺎل ) .(2011ﺗﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ ذوي ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ.ﻋﻤﺎن :دار اﳌﺴﲑة. ﻓﺎﻳــﺪ ،ﲨــﺎل ﻋﻄﻴــﺔ ﺧﻠﻴــﻞ ) .(2001ﻣــﺪى ﺷــﻴﻮع ﺻــﻌﻮﺑﺎت اﻟــﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴــﺔ ﻟــﺪى أﻃﻔــﺎل ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞاﻟﻤﺪرﺳﺔ :ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ .ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺼﻮرة -ﻣﺼﺮ167 - ، (1 )47 ،
192.
 اﻟﻔﻘﻲ ،اﲰﺎﻋﻴﻞ ) .(2005اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮي ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ. ﻗﻨــﺎوي ،ﻫــﺪى ﳏﻤــﺪ؛ ﳏﻤــﺪ ،ﻋــﺎدل ﻋﺒــﺪاﷲ ) .(1996دراﺳــﺔ ﻟــﺒﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﻴــﺮات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑــﺒﻌﺾﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻤﻮ ﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮوﺿﺔ .ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ –ﻣﺼﺮ.149 - 223 ،(1)28 ،
 اﻟﻜﺎﻳﺪ ،زﻳﻦ ﺻﺎﱀ ) (2012فاﻋﻠﻴﺔ اﻟﺼﻮرة اﻻردﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤـﺔ اﻟﻜﺸـﻒ اﻟﻤﺒﻜـﺮ ﻋـﻦ ﺻـﻌﻮﺑﺎتاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒـﻞ اﻟﻤﺪرﺳـﺔ ،ﳎﻠـﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟـﺔ واﻟﱰﺑﻴـﺔ -ﻛﻠﻴـﺔ رﻳـﺎض اﻷﻃﻔـﺎل  -ﺟﺎﻣﻌـﺔ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.150-111 ،(12) 4 ،
 ﳏﻤ ــﺪ ،ﻋ ــﺎدل ﻋﺒ ــﺪاﷲ ) -2005أ( .ﻗﺎﺋﻤـ ــﺔ اﻟﺼـ ــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴ ــﺔ ﻟـ ــﺪى أﻃﻔـ ــﺎل اﻟﺮوﺿـ ــﺔ ﻛﺮاﺳـ ــﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت .اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﺮﺷﺎد.
 ﳏﻤــﺪ ،ﻋــﺎدل ﻋﺒــﺪاﷲ ) -2005ب( .قاﺋﻤــﺔ اﻟﺼــﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻤﺎﺋﻴــﺔ ﻟــﺪى أﻃﻔــﺎل اﻟﺮوﺿــﺔ ﻛﺮاﺳــﺔاﻷﺳﺌﻠﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت .اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﺮﺷﺎد.
 ﳏﻤـ ــﺪ ،ﻋـ ــﺎدل ﻋﺒـ ــﺪاﷲ )-2005ﺟ ـ ــ( .ﻗﺼـ ــﻮر اﻟﻤﻬ ـ ــﺎرات ﻗﺒـ ــﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴ ـ ــﺔ ﻟﻸﻃﻔـ ــﺎل اﻟﺮوﺿ ـ ــﺔوﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﺮﺷﺎد.
 ﳏﻤ ــﺪ ،ﻋ ــﺎدل ﻋﺒ ــﺪاﷲ ) .(2006اﻟﻤﺆﺷ ــﺮات اﻟﺪاﻟ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺻ ــﻌﻮﺑﺎت اﻟ ــﺘﻌﻠﻢ ﻷﻃﻔ ــﺎل اﻟﺮوﺿ ــﺔ:دراﺳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﺮﺷﺎد.
 ﳏﻤﺪ ،ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﷲ؛ وﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﳏﻤـﺪ ) .(2005اﻟﻤﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻷﻃﻔـﺎل اﻟﺮوﺿـﺔذوي ﻗﺼﻮر اﻟﻤﻬﺎرات ﻗﺒﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ .وﻗﺎﺋﻊ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ
ﻟﻺرﺷــﺎد اﻟﻨﻔﺴ ــﻲ ﲜﺎﻣﻌ ــﺔ ﻋ ــﲔ ﴰ ــﺲ :اﻹرﺷ ــﺎد اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ﰲ ﻋﺼ ــﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣ ــﺎت )ص
ص .(443-405اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
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 ﳏﻤـ ــﺪ ،ﻋـ ــﺎدل ﻋﺒـ ــﺪاﷲ؛ وﻧﺎﺻـ ــﻒ ،ﳏﻤـ ــﺪ ﳛـ ــﲕ ) .(2013اﻟﻤﻬ ـ ــﺎرات ﻗﺒـ ــﻞ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴ ـ ــﺔ وﺑﻌ ـ ــﺾاﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ ﻟﺪى ﻓﺌﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ أﻃﻔﺎل اﻟﺮوﺿﺔ ﻛﻤﻨﺒﺌـﺎت ﺑـﺄﻫﺒﺘﻬﻢ أو اﺳـﺘﻌﺪادﻫﻢ
ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ .ﳎﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟـﺔ واﻟﱰﺑﻴـﺔ ،ﻛﻠﻴـﺔ رﻳـﺎض اﻷﻃﻔـﺎل  -ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻹﺳـﻜﻨﺪرﻳﺔ،(13) 5 ،
.132-17
 اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ) .(2014إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷوﻟـﻰﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  .2014 / 2013ﻣﺴﻘﻂ :ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
 اﳌﺪﻳﺮﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄــﻴﻂ وﺿــﺒﻂ اﳉــﻮدة ) .(2014إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﻋــﺪاد اﻟﻄــﻼب ﻓــﻲ اﻟﺤﻠﻘــﺔ اﻷوﻟــﻰﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻟﻌﺎم  .2014 /2013ﻣﺴﻘﻂ :داﺋﺮة اﻻﺣﺼﺎء واﳌﻨﺸﻮرات.
 اﳌﻴﺎح ،ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒـﺪ اﷲ ) .(2010ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ :اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ –اﻟﺘـﺪرﻳﺲ – اﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ ،اﻟﺮﻳـﺎض:دار اﻟﺰﻫﺮاء.
 ﻫﺎﻻﻫﺎن ،داﻧﻴﺎل ب ,.ﻛﻮﻓﻤﺎن ،ﺟﻴﻤﺲ ) .(2008ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ:ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ؛ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ.ﻋﻤﺎن :دار اﻟﻔﻜﺮ.
 -اﻟﻮﻗﻔﻲ ،راﺿﻲ ).(2004أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ .ﻋﻤﺎن :ﺟﻬﻴﻨﺔ.
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